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INTRODUCTION 
This volume of the Miscellanea, or Miscellany, of the Scuola Superiore di 
Lingue Moderne of the University of Trieste is the natural heir to a series of 
volumes that have preceded it: the first Miscellanea of the School, which 
appeared ten years ago, in 1982, in celebration of the 25th anniversary of the 
School's founding, and three volumes of the Annuario (Yearbook), which 
appeared in 1985, 1987 and 1990, at irregular intervals. It was the non-annual 
character of their publication that led the Publications Committee of the School 
to change the name back to that of Miscellanea. Unlike the two other periodical 
publications of the School, the lnterpreter' s Newsletter and the Rivista 
Internazionale di Tecnica della Traduzione (RITI), which deal respectively with 
problems appertaining to interpretation and translation, the Miscellanea has no 
fixed theme or field of enquiry, but hosts contributions from scholars in some 
way associated with the School on a wide variety of topics. lt is perhaps its very 
variety that makes this publication lively and distinctive. 
The essays in this book may, however, be roughly classified into four main 
categories, depending on their field of interest; they deal with translation theory 
and criticism, including aspects of interpreting and bilingualism (the articles by 
Campanini, Horrakh, Viezzi, Giambagli, De Martin, Gran, Rega, Prenz, Parks), 
literary criticism (Buffaria, Alocco, Russo), language teaching (Rucci, Taylor 
Torsello) and linguistics (Taylor Torsello, Di Mauro). But this division is not 
neat or clear-cut, since the same article may deal simultaneously with two or 
more fields of study; for example, the article by Rucci, while focussed mainly 
on language teaching, is based on an examination of functional linguistics and 
is aimed mainly at the teaching of language to interpreting students, while the 
essay by Buffaria examines the question of bilingualism in relation to the 
writing of autobiography in two famous cases (Alfieri and Papini). De Martin 
discusses the relations between art criticism and translation, while Fabio Russo 
provides an ideal introduction to the study of another work by De Martin on the 
possible translation of two literary authors. It is perhaps inevitable, and in any 
case perfectly legitimate, that the studies in this volume should be so 
interdisciplinary and, at times, almost unclassifiable; this seems the perfect 
vehicle for bringing together in one place contributions that illustrate the variety 
of approaches that are possible in study~ng the phenomenon of language. 
For, if there is one thing that all these essays have in common, it is their 
dose and meticulous attention to language, to the different uses to which it has, 
and can be, put. The language may be that of a poem or a film, of an 
autobiography or even nonsense syllables, but in every case it is examined 
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"under the microscope", to see what can be learned from it. The most extreme 
uses of language occur in the articles by Parks (on the inventions of Joyce in 
Finnegans Wake) and Di Mauro (invented words intended to test the hypothesis 
of phonetic symbolism). But many articles deal with the literary use of 
language, including one by Taylor Torsello on the teaching of Iiterary texts 
(with specific reference to a poem by Blake). 
The languages in which these articles are written are English, French, and 
Italian; the languages discussed include also German and Spanish. The focus is 
thus very much on the European linguistic scene, even in the case of American 
authors (Taylor Torsello and Parks) who happen to live in Italy. Ali the authors 
of these articles, with the exception of Campanini and De Martin, teach or have 
taught at the Scuola Superiore di Lingue Moderne. The two exceptions regard 
former students of the School. 
The volume thus reflects the research interests of the teaching staff of the 
School of Trieste, which, even in their variety of methodological approaches and 
specific contents, preserve a certain continuity of interest in the precise use of 
language as a vehicle of communication and, most importantly, as a means for 
communication across cultura! boundaries and linguistic barriers. 
Translation studies in the past have frequently focussed on how much tends 
to get lost in the translation process, i.e. how much is inevitably untranslatable 
(phonology, for example) or difficult to render in another language and culture. 
But one might justly look at translation from another angle; given the great 
diversity of languages and cultures, what seems truly surprising is not how 
much is lost in the translation process, but how much can be rendered. There is 
no translation, not even the worst and least faithful, that does not give some 
idea, however distorted, of the originai text - no translation that does not, in 
some way, enrich the experience and enlarge the cultural horizons of its readers. 
The process is inevitably imperfect, and one of the aims of schools for 
translators and interpreters, such as that in Trieste, is to make the end product 
.better and more acceptable. To do so, it is generally accepted nowadays that a 
text must be processed in a fairly complex and thorough way, on the basis of 
specific strategies that may vary with the type of text being translated, the 
audience for whom the translation is being produced, the aim of the originai text 
and of the translation, the mode of translation, the specific translation context, 
etc. Issues such as these are explored in many of the essays in this volume. 
/ For example, Silvia Campanini undertakes a detailed analysis of one 
particular translation: the Italian version of Peter Handke's Versuch iiber die 
Mlldigkeit . The paper points out that the difficulties encountered in translating 
this particular piece of literary prose are similar to those met with in the 
translation of poetry, in spite of the distinction that is often drawn, in 
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discussions of literary translation, between the translation of poetic and prose 
texts. Handke's prose isso dense, so carefully crafted also in terms of sound and 
the choice of given lexical items and grammatica} structures, that these features 
cannot entirely be ignored by the translator, who therefore will fail to render the 
originai adequately if he attempts a mainly semantic rendering. This, in effect, is 
the criticism that Campanini makes of the existing Italian translation of 
Handke's essay. She points out that in prose the reader expects a more 
conventional type of discourse than in poetry, and perhaps for this reason the 
Italian translator opted to use a more standard and less inventive style than 
Handke did in the originai text. One might also add that, very frequently. 
translators, out of a sort of professional timidity perhaps (most of them are not 
writers in their own right). prefer to "normalize" a text rather than try to 
reproduce the idiosyncrasies and even eccentricities of a highly originai writer. 
some of which would be difficult, if not impossible. to render in another 
language. 
Similar problems are dealt with in the essay by Parks (later in the volume). 
where the ltalian translation of Joyce's Finnegans Wake is examined. After a 
generai discussion of the theoretical problems involved. Parks takes a careful 
look at a small sample of typical problems encountered in this translation of a 
seemingly untranslatable text. He concludes that the problems are very similar 
to those encountered in translating poetry, for here, too. the language is very 
dense and highly crafted, posing intertextual, lexical. semantic and syntactic 
problems of great complexity. Parks, however. concludes that a translation of 
even this text is possible, since it presents the same problems as other types of 
texts, though in a more concentrated fashion. His attitude is that any text that 
can be written can be translated. 
Livio Horrakh, in two short essays. deals with aspects of the translation 
process in generai. His approach is based largely on that of Wilss, and 
subdivides the translating process into various stages. each devoted to a specific 
activity. Starting from a careful reading of the text, followed by the analysis of 
it, this approach then envisages the analysis and imitation of similar texts in 
Italian, the analysis and production of texts in ltalian. the analysis of the 
originai text and imitation of it in ltalian, and finally a comparison of the 
originai text with the translation and relative comment. This brief summary 
hardly does justice to the eleven stages described by Horrakh, who proposes a 
detailed scheme mainly aimed at improving the teaching of translation in 
schools such as that in Trieste. 
In his second theoretical artide. Horrakh points out that i t is necessary, in 
translating, always to relate the microstructure to the macrostructure, so that 
analysis and production on the micro level must always go hand in hand with 
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analysis on the macro level. This is a useful caution to keep in mind in any 
kind of translation activity. 
Aspects of technical translation are dealt with in the articles by Viezzi and 
Rega. Maurizio Viezzi compares some medicai texts in English with their 
published Italian translations. The translations were made, not by professional 
translators, but by medicai experts. The aim of his study is to identify a model 
for the production of a medicai text in Italian. He thus disputes the widespread 
conviction that the main problem in technical translation is terminological, 
insisting on the elements of style, structure and conventional usage that underlie 
the production of a technical text in a given Ianguage. In his analysis he finds 
several key differences between medicai texts in English and Italian: the Italian 
texts are more complex syntactically, use a more formai register, and prefer 
specialized terminology even when in English the terms are drawn fròm ordinary 
language. If it is true that the terminolgical problems are many. it is also true 
that a simple transposition of individuai items from one language to another is 
not adequate; as Viezzi says (p. 59). "a medicai translation from English into 
Italian must be, after ali, a translation from English into the language used by 
Italian doctors." 
Lorenza Rega, later in the volume, deals with one particular problem met 
with in the translation of sociological texts: compound adjectives. She is 
dealing with translation from German, where compound adjectives are quite 
complex, and their equivalents in Italian are not always readily available. Her 
short artide aims to make translators more aware of these problems; at the end, 
she encourages them to adopt a semantically clearer and more consistent 
approach to the translation of such terms. while reflecting more at length on 
some key concepts. such as that of Kultur. and even adding translator's notes or 
glossaries to explain the originallexical items. 
It will easily be appreciated that sociological texts differ from medicai texts 
in that they are much more closely tied to a specific culture and have a much 
less standardized technical vocabulary, so that problems related to the 
interpretation of individuai cultures and societies are paramount; while ali 
doctors share a common (scientific) culture, sociologists do not, and their 
methodologies may also vary from one school to another. So, somewhat 
paradoxically for the translator, these texts, which seem closer than medicai 
texts to ordinary language, are for that very reason more problematical. At 
times, a writer of sociology may be as creative as a novelist, and have as great 
an impact (Max Weber and Durkheim are classic examples). 
Maria Pia De Martin deals with another, quite creative field for translation in 
her short essay on "Art Criticism and Translation." She opens by saying that art 
criticism itself is a sort of translation, a transposition of an iconic language into 
a verbal one. Aside from this generai semiotic aspect, art criticism has, over and 
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above its merely informative function, also an esthetic function; it thus has 
affinities with literary texts. On the other hand, it also uses technical 
terminology, as does any other technical text. 1t is therefore a hybrid text, and as 
such presents complex problems for the translator. De Martin then examines a 
bilingual (German-Italian) art catalogue, Acquisti e restauri 1980-1984, prepared 
for the Civic Museum of Bolzano. She finds that the translation into ltalian, 
made by an art expert and not by a professional translator, though highly 
competent, shows that the text has been considerably filtered through the 
knowledge and taste of the translator, so that this can be considered a case of a 
"writer translated by a writer"- an operation often closer to editing or rewriting 
than to norma! translation practice. 
A brief look at the translation of a historical text is provided by Elvira 
Dolores Maison, who reviews the Italian translation of a book by the Argentine 
historian José Luis Romero, Latinoamérica: Las ciudades y las ideas. 
A different aspect of translation practice is examined by Anna Giambagli in 
her article on simultaneous interpreting for the cinema. Starting from her own 
experience, and noting that the simultaneous interpreting of films is "an almost 
unexplored field", she draws some generai operating conclusions: "(l) It is 
unrealistic to think that an interpreter can translate effectively a film from the 
originai version if he/she has not been able to study the filmscript or cutting 
sequence, or at least see the film before it is publicly screened. (2) It is 
fundamenta/, as regards the stylistic approach, that the interpeter should be able 
to indicate his own involvement by means of expressive models of prosody, 
tone an d rhythm so that what is said in the originai version (or written in the 
subtitles) will be perfectly useable and credible for an audience that relies 
exclusively on the translator's voice" (p.62). She goes on to point out the 
differences, for the interpreter, between working from the originai version and 
working from subtitles and, with the help of examples, discusses a number of 
practical problems that any interpreter in sue h a situation must face. 
Simultaneous interpretation is considered from a different point of view in 
the article by Laura Gran Tarabocchia, "Different Typologies of Bilingualism: 
lmplications for Simultaneous Interpretation." Her approach is both theoretical 
and experimental (she reports the data of some experiments conducted at the 
Scuola Superiore di Lingue Moderne) and uses neurological and psychological 
approaches to the problem of bilingualism, relating it to interpreting. The issue 
at stake is what kind of bilingualism is most suitable for interpreting work, or 
more precisely, for what kind of interpreting each type of bilingualism seems to 
be most appropriate. She concludes that compound bilinguals and early 
coordinate bilinguals are "better suited for language switching", while late 
female and male bilinguals (coordinate) "are likely to perform better into LI 
from other languages (p. 133)." The article is of considerable interest, and lays 
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the basis for further study in this field, with the aim of eventually improving 
the training and selection of interpreting students. 
A smaller second group of articles deals with problems of language teaching 
in generai. Marco Rucci and Carol Torsello Taylor both investigate the 
implications for language teaching of Halliday's functional grammar. Rucci 
states explicitly: "The aim of the present work is to attempt to substantiate the 
view that teachers of advanced Janguage students, as is the case for the courses of 
consecutive and simultaneous interpretation, can benefit in some ways from the 
work carried out in the area known as 'text linguistics'. This research reflects the 
shift of attention away from the study of syntax to the study of semantics and 
language use" (p. 31). He is working with Spanish students, and is interested in 
the preparatory work that needs to be done even before students enter the booth 
in arder to increase their understanding of texts, so that they have a clearer idea 
of "how 'meanings' are conveyed by language users." Using concrete examples 
taken from Spanish texts, he shows how Halliday and Hasan' s concepts of 
cohesion and texture can be applied in practical analytical work that can be 
usefu1 in preparing students for a more complete understanding of the texts they 
will have to translate. 
Taylor Torsello, in "Approaching Even the Literary Text Through Field, 
Tenor and Mode" shows how the purely linguistic concepts of Halliday and 
Hasan can be applied to the teaching of Iiterature. She takes as her example a 
poem by William Blake, "The Garden of Love", and subjects i t to detailed 
analysis in terms of field, tenor and mode. Her approach can be used in three 
different ways: "in a text-based course for English Language and Literature 
Majors, in teacher training. and as preparation for translation" (p. 106). The 
generai checklist she provides can be applied to any text, but in another 
appendix she applies it specifically to Blake's poem to show its explicative and 
didactic value; it is also interesting to observe the actual productions of students 
who have worked through the poem in this way. 
Taylor Torsello's other article, "The Logical Function in Systemic Theory: 
Some Practical Problems" leads us into a discussion of purely linguistic issues, 
even though her reflections grow out of her practical work in teaching Ianguage 
to students. Once again, the starting point is Halliday's functional linguistics. 
Basically, she argues that "treating the 'logical' part of semantics as a 
subdivision of the ideational metafunction fails to throw sufficient light on a 
series of questions which arise when Systemics is applied to English language 
teaching, for describing the system; for analyzing texts as instantiations of the 
system and as realizations of the three types of meaning potential in the 
semantics, and for relating texts to situations through the field, tenor and mode 
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of the context" (p. 81). She suggests that a more adequate way of dealing with 
the logical function would be to consider it multifunctional. This, she states, 
"would make the description more usable for what I need to do with it, which is 
helping students to learn the English language and how it works" (p. 94). It is 
interesting to note here the dose interaction between practicallanguage teaching 
and linguistic theory. 
In a totally different approach, Gabriella di Mauro Battilana deals with the 
linguistic issue of "phonosymbolism", that is, whether meanings are in some 
way related systematically to phonological elements. Modern linguistics, from 
Saussure on, tends to assume that meaning is arbitrary, but Battilana's careful 
discussion of Dogana's book Suono e senso tends to raise ali sorts of tantalizing 
questions which indicate that perhaps the matter is not so simple. While 
drawing no definite conclusions, Battilana does point out that the contributions 
of psychologists to the discussion of phonosymbolism cannot be ignored. She 
also reports the results of an experiment conducted at the Scuola Superiore di 
Lingue Moderne on the relation between sound and sense. But, she concludes, 
even if phonosymbolism exists and is universal in its scope, this tells us 
nothing about the origin of language or about its pertinence for the science of 
linguistics. 
There follow three articles on Iiterature, two of which are in French. The 
first, by Pérette-Cécile Buffaria, examines the issue of autobiographical writing 
by two bilingual authors, Alfieri and Papini, separated by approximately a 
century in time, as well as by numerous cultural differences. What is striking is 
that both authors wrote part of their autobiographies in French, and part in 
Italian. Buffaria undertakes to uncover the psychological and literary reasons that 
lay behind the conscious choice of language in each case. Such a choice has to 
do with the author's self-perception and the image he wishes to convey. 
Luciana Alocco Bianco gives a dose reading of Symphonie en blanc majeur 
by the French poet Theophile Gautier, using the text to illuminate Gautier's 
attitudes towards art in generai, and his performance as an artist. Hers is a 
sensitive perusal of a complex text, one which brings into focus the subtle 
nuances of meaning that lie hidden in and between the lines. 
The essay by Fabio Russo begins with generai considerations about the 
imagination, memory, and rationality, in which he illuminates the artistic 
endeavour by referring also to Stendhal and Valéry, tracing the metaphors of the 
imagination back to myth and paradigmatic adventures, as recounted in fairy 
tales. Having identified the ideai role of memory and the imagination in 
literature, he then provides a generai introduction to the book Altre strade altre 
stelle by Fiammetta Gamba Varese, whose boy hero, Daniele, passes through a 
series of exemplary adventures that Russo examines. He concludes by 
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mentioning tbe mytbical and paradigmatic elements tbat run tbrougb tbe story. 
"In tbe beginning was tbe fable," be affirms, following Valéry. 
Tbis essay serves as a generai introduction to the study of tbe book made by 
Maria Pia De Martin Flecco, publisbed also by tbis Scbool. 
Finally, tbe volume closes witb an artide by Gianfranco Battisti regarding 
tbe teacbing of geograpby at tbe Scbool for Interpreters and Translators and, 
more generally, in bumanistic faculties w bere tbe empbasis is no t o n training 
professional geograpbers but ratber on providing tbe essential background 
knowledge tbat graduates need to know in order to perform tbeir duties properly. 
Battisti bas taugbt geograpby for many years at tbe Scuola Superiore di Lingue 
Moderne, as well as in otber faculties, so bis insigbts bave tbe advantage of bis 
long experience. 
Tbe reader sbould by now bave a fair idea of tbe variety of contributions in 
tbis volume, as well as of certain unifying tbemes tbat are common to aH or 
many of tbem. Witbout exception, one can say tbat tbe authors represented bere 
are concerned witb language and tbe many ways in wbicb it is used: bow it is to 
be understood, translated, taugbt, interpreted, codified; and wbat mysterious 
meanings can be found beneath tbe surface of wbat we bear and see. Tbis book, 
tben, is for those wbo love language, in ali its manifold manifestations. Tbere 
is sometbing for ali interests: for tbe critic and poet, as well as for tbe language 
teacber and translator or interpreter. Tbe eigbteen articles are so many errands 
into tbe realm of words, and will repay the patience of tbe wayfarer. 
Gerald Parks 
"DELLA STANCHEZZA" - SAGGIO O TENTATIVO ? 
Versuch uber di e Mudigkeit di Peter Handke nella traduzione italiana 
Silvia Campanini 
Quando si parla di traduzione letteraria si tende a tracciare una distinzione 
piuttosto netta tra quella di testi poetici e quella di testi in prosa, sottolineando 
spesso e volentieri l'impossibilità della prima. Questo avviene perché si è 
spesso portati ad assegnare ad un testo in prosa significati univoci e privi di 
ambiguità semantiche: "when we read prose we have an inclination to expect a 
single, precise over-all message, unambiguous in meaning, and in trying to 
grasp that meaning we wi/1 strive to attribute to each semantic unit one single 
significance that seems most obvious or most logica/ in the context; ... " 1. 
Nel presente articolo si cercherà di mettere in luce quali difficoltà anche 
un'opera in prosa dal linguaggio apparentemente spontaneo e discorsivo possa 
offrire al traduttore e, di conseguenza, quanto spesso si neghi al lettore della 
traduzione la possibilità di percepire e godere delle novità stilistiche 
dell'originale. 
L'opera in questione, intitolata Versuch uber die Miidigkeit 2, è una tra le 
più recenti pubblicate dallo scrittore austriaco Peter Handke, personalità forse fra 
le più interessanti e certamente più eclettiche della letteratura in lingua tedesca 
degli ultimi vent'anni. Il motivo che ha portato a scegliere quest'opera, ai fini di 
un confronto con la versione italiana, è senz'altro la centralità che il problema 
della lingua e, in particolare del linguaggio letterario, occupa nella produzione 
artistica e nella poetica di questo autore. A questo proposito vorremmo subito 
citare una delle sue più note affermazioni che, per il suo tono provocatorio, gli 
valse, tra l'altro, l'ingiusto epiteto di "esteta": "Es wird niimlich verkannt, daj3 
die Literatur mit der Sprache gemacht wird, und nicht mit den Dingen, die mit 
der Sprache beschrieben werden" 3. Per Handke, dunque, la "letterarietà" non 
risiede nell'oggetto della descrizione bensì nella lingua stessa come mezzo di 
espressione. Com'è noto, egli rifiuta il concetto di realismo in letteratura: 
essendo la lingua letteraria un complesso di artifici formali, essa non è in grado 
di fornire una rappresentazione obiettiva del mondo che ci circonda e dei suoi 
l James S. Holmes, Translated! Papers on Literary translation and Translation 
Studies, Amsterdam, Rodopi, 1988, p. 9. 
2 Peter Handke, Versuch iiber die Miidigkeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1989. 
3 Peter Handke, Zur Tagung der Gruppe 47 in USA, in /eh bin ein Bewohner des 
Elfenbeinturms, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1972, p. 29. 
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fenomeni. Ciò che l'autore austriaco aborrisce è l'asservimento, riscontrabile 
nella letteratura contemporanea cosiddetta "impegnata", dei modelli linguistici e 
letterari a fini ideologici, moralistici o di critica sociale. Il linguaggio, così 
strumentalizzato, ha perso potere espressivo, si è automatizzato nella ripetitività 
manieristica di metodi descrittivi e narrativi che, essendo ormai riconoscibili e 
prevedibili, non sono in grado di veicolare nuova informazione; non sono 
pertanto portatori di significato. Questo perché si confonde spesso il valore 
informativo di un'opera con la finzione narrativa che, essendo sempre un 
prodotto individuale, non può comunque avere pretese di rappresentazione 
obiettiva. 
Saggio sulla stanchezza è il titolo della versione italiana eseguita da Emilio 
Picco 4. Non è difficile intuire come una così piccola, eppure così determinante 
componente del testo, quale il titolo è in genere, possa in questo caso suscitare 
nel lettore impreparato delle aspettative pertinenti ad un genere. con cui 
quest'opera, nella forma e nei contenuti, ha ben poco a che vedere. Non è un 
caso che nella postfazione al libro, il critico Rolando Zorzi, alludendo al titolo 
originale, tenga innanzitutto a puntualizzare che non si tratta di una 
disquisizione in termini scientifici, come la parola "saggio" lascerebbe intendere, 
ma piuttosto di "un 'tentativo' di ripercorrere dall'infanzia alla maturità ciò che, 
per l'estensore stesso, 'non è il mio tema ma il mio problema' ... " 5. 
L'opera si presenta infatti come una sorta di lungo monologo interiore, un 
tortuoso viaggio attraverso i meandri della memoria. Zorzi sottolinea che, in 
virtù del suo carattere intimistico e "lirico", essa va inserita in un ambito, 
peraltro dai contorni piuttosto sfumati, che è quello della prosa poetica. Ma in 
che cosa consiste la poeticità della prosa di Handke e, posto che anche alla 
traduzione italiana vada attribuita una qualità poetica, quali sono i criteri che 
hanno guidato il traduttore al fine di ricrearla in un altro codice linguistico? 
Certamente, nel processo della traduzione entra in gioco un complesso insieme 
di fattori di tipo analitico e interpretativo, ma anche puramente intuitivo, che 
molto spesso si sottraggono ad un giudizio obiettivo. 
Ci pare tuttavia interessante tentare di rintracciare le tappe di questo processo, 
partendo comunque dal presupposto che "Der Text als sprachliches Makrozeichen 
ist eine iibersummative Groj3e, deren Gesamtbedeutung, der Sinn, sich nicht aus 
4 Peter Handke, Saggio sulla stanchezza, Milano, Garzanti, 1991. Traduzione dal 
tedesco di Emilio Picco. 
5 Rolando Zorzi, L'elogio della stanchezza, postfazione a Saggio sulla 
stanchezza, Milano, Garzanti, 1991, p. 57. 
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der lineare n Abfolge seiner Einzelelemente ergibt" 6. Se si considera dunque il 
testo come struttura globale in cui il senso si attualizza non entro i confini delle 
singole frasi, ma nell'insieme delle relazioni tra le varie parti e a diversi livelli, 
non è possibile valutare la traduzione come ricerca di equivalenti semantici o 
come sostituzione lineare di unità significanti. In particolare quando, come 
vedremo, l'intenzione dell'autore non è quella di narrare una sequenza di fatti, ma 
piuttosto di evocare immagini e trasmettere una personale percezione della realtà, 
il valore informativo del testo non può essere compreso come somma di dati 
referenziali, bensì in una prospettiva multidimensionale che coinvolge tutti i 
livelli dell'espressione linguistica. 
L'intenzione della seguente analisi, di alcuni tra i passi forse più significativi 
del "Versuch" di Handke, è di dimostrare come anche il linguaggio della prosa 
possa veicolare messaggi complessi e interpretabili a vari livelli. In particolare. 
verranno messi in rilievo alcuni aspetti stilistici. lessicali e formali che 
sembrano avere particolare risvolto sul piano semantico. Il confronto con la 
versione italiana non è diretto a fini critici in senso stretto ma piuttosto a 
convalidare la tesi che, in parte a causa delle differenze intrinseche ai due sistemi 
linguistici, in parte forse per non contravvenire alle norme della nostra lingua, la 
traduzione non sempre rende giustizia all'originalità espressiva dell'autore 
austriaco. 
L'inizio del "Versuch" è particolarmente significativo sia perché introduce lo 
sviluppo tematico dell 'intera opera, sia perché offre una prima chiara 
impressione dell'intenzione comunicativa dello scrittore e dei mezzi stilistici da 
lui impiegati per realizzarla: 
Frtiher kannte ich nur Mtidigkeiten 
zum Ftirchten. 
W an n frtiher? 
In der Kindheit, in der sogenannten 
Studienzeit, ja noch in den Jahren der 
frtihen Lieben, gerade da. Wahrend einer 
der Christmetten saB das Kind inmitten 
der Angehorigen in der 
djchtbeyo!kerten. blendhellen, von den 
bekannten Weih n ach tsliedern 
schallenden Heimatkirche, umgeben von 
Un tempo conoscevo soltanto 
stanchezze da temere. 
Un tempo quando? 
Nell 'infanzia, nel così detto periodo 
degli studi, ancora negli anni dei primi 
amori, proprio allora. Durante una messa 
di mezzanotte il bambino sedeva in 
mezzo ai familiari nella chiesa del paese 
stipata di ~ente. illuminata da 
abba~liare. percorsa a rimbombo dai 
noti canti di Natale, avvolto dall' odore 
6 Radegundis Stolze, Zur Bedeutzmg von Hermeneutik und Textlinguistik beim 
Ubersetzen, in Ubersetzungswissenschaft . Eine Neuorientierung, Mary Snell-Hornby 
(Hrsg.), Ttibingen, Franke, 1986, p. 135. 
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Tuch- und Wachsgeruch, und wurde dei panni e della cera, e fu assalito dalla 
befallen von der Miidigkeit mit der stanchezza con la virulenza di un male. 
Wucht eines Leidens. 
Was fiir ein Leiden? Che male? 
L'intera opera si articola in base ad un'alternarsi di brevi domande e di 
risposte, che si fanno sempre più lunghe e complesse. In questo modo si attua 
un confronto tra due prospettive antitetiche e complementari: quella del narratore 
che rivela via via il proprio mondo interiore e quella del suo anti-io, una sorta di 
coscienza inquisitrice che lo spinge di volta in volta a precisare e a ridefinire le 
proprie posizioni. Gli stacchi grafici, tra le une e le altre, impongono, anche alla 
lettura silenziosa, delle pause meditative durante le quali il lettore è indotto a 
visualizzare l'immagine appena trascorsa, mentre attraverso il nuovo quesito, 
già si preannuncia quella successiva. L'incipit contiene in nuce alcune tra le 
fondamentali linee tematiche dell'intero "Saggio". Non a caso la parola iniziale è 
un avverbio di tempo che proietta il lettore verso una dimensione trascorsa ma 
ancora da definire. Il plurale "Miidigkeiten" segnala fin dall'inizio il ramificarsi 
del tema centrale, che potremo definire "ipertema", in una serie anch'essa ancora 
indefinita di subtemi: i diversi tipi di stanchezza. Il riferimento alla dimensione 
temporale si ripresenta nella domanda, attraverso la ripetizione dell'avverbio, e 
viene poi reso esplicito all'inizio della risposta. Questa forma di reiterazione 
verbale (repetitio) non è affatto un caso isolato, bensì ricorre ripetutamente come 
espediente di coesione testuale. Si noti come, analogamente a "friiher" la parola 
"Leiden" che conclude la risposta, viene ripetuta subito dopo, al termine del 
secondo interrogativo. La posizione privilegiata che essa occupa, alla fine di due 
frasi, attrae inevitabilmente l'attenzione del lettore, quindi anche del traduttore, il 
quale ha ritenuto importante mantenere la stessa sequenza dell'originale che, per 
quest'aspetto, non presenta particolari difficoltà. In questo caso e in numerosi 
altri assai simili che verranno in seguito approfonditi, la ripetizione svolge un 
ruolo fondamentale nell'articolazione strutturale del testo. 
Ben altre difficoltà avrà incontrato il traduttore nel rendere la parte centrale del 
passaggio (evidenziata dalla sottolineatura) in cui i significati sono condensati in 
una struttura sintattico-grammaticale tipica della lingua tedesca e praticamente 
irriproducibile in italiano. Sono diversi e correlati i fattori che accomunano i tre 
aggettivi che precedono la parola "Heimatkirche" e ai quali si può ricondurre la 
forza espressiva dell'immagine: intanto interessano tutti la sfera sensoriale, 
poiché si riferiscono ad impressioni ottiche o uditive; tutti esprimono uno stato 
di sovrabbondanza ed esuberanza, potenziato dal primo termine dei due aggettivi 
composti (dicht-; blend-) e dalla locuzione che precede il terzo (un participio 
presente con funzione di attributo). Si potrebbe definire il sema che li collega 
con "ridondanza", sema che viene evidenziato dalla stessa forma iterativa a 
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livello sia sintattico, sia formale. Si attua così una profonda interazione tra 
contenuto ed espressione, tra significanti e significati che intensifica il potere 
evocativo della descrizione, la quale trascina il lettore in una dimensione dilatata 
ed irreale, suggerendo una situazione di disagio. Questa giunge al culmine nella 
parte conclusiva del brano e si ricollega logicamente al concetto della paura 
(Fiirchten) espresso all'inizio. Siamo evidentemente in presenza di significati 
complessi che vanno compresi in relazione reciproca e che in italiano è 
impossibile rendere con la stessa sinteticità dell'originale. 
Dato che la nostra lingua offre possibilità assai limitate di costruire vocaboli 
composti, il traduttore ha scisso i primi due aggettivi rendendoli con lessemi 
indipendenti, mentre l'aggettivo "schallend", che regge la locuzione attributiva, 
viene reso in forma di perifrasi (percorsa a rimbombo). La traduzione, così come 
si presenta, è la prova tangibile del processo di analisi messo in atto dal 
traduttore e del percorso interpretativo da lui svolto nel tentativo di reperire e 
riprodurre il senso globale del messaggio. Che i due attributi "blendhell" e 
"schallend" vengano resi con due locuzioni passive, assumendo così una 
connotazione assente nell'originale, è una riprova della plurivocità dei significati 
in questione, che apre al traduttore varie possibilità interpretative e di resa nella 
lingua di arrivo. Ciò che qui vogliamo suggerire è che nell'inevitabile processo 
di manipolazione dei significati dell'originale, il traduttore si è arrestato allo 
stadio analitico, offrendo una soluzione in cui si perde parte di quella 
suggestione che in Handke deriva proprio dalla sintesi dell'espressione 
linguistica. 
Ma il valore e lo scopo di tali espedienti, in un testo in prosa, possono 
essere compresi solo in un ambito macrotestuale, cioè in virtù del loro 
ripresentarsi in parti del testo che potremmo definire "punti chiave". Per chiarire 
questo concetto basta proseguire nella lettura: 
Wie man Krankheiten "hiiBlich oder 
"basarti~" nennt. so war diese 
Mtidi~keit ein hiiBliches bOsarti~es 
Leiden; welches darinbestand, daB_li 
entstellte. sowohl die Umgebung - die 
Kirchenbesucher zu einpferchenden Filz-
und Lodenpuppen, den Altar samt 
blinkendem Aufputz in der undeutlichen 
Ferne zu einer Statte der Torturen, 
begleitet von den wirren Ritualen und 
Formeln der Ausftihrer - als auch das 
Mtidkranke selber. zu einer Groteskfigur 
mit Elefantenkopf. auch so schwer. so 
trockeniiugig. so wulsthiiutig; 
Come si definiscono "brutte" o 
"mali~ne" Certe malattje. COSÌ QUesta 
stanchezza era un male brutto e mali~no: 
che consisteva nello stravolgere, tanto 
quello che stava intorno - i parrocchiani 
in soffocanti fantocci di feltro e di 
loden, l'altare con tutto il suo addobbo 
scintillante nell'incerta lontananza in un 
luogo di torture, il tutto accompagnato 
dalle formule e dai rituali astrusi degli 
esecutori -, guanto il malato d i 
stanchezza stesso. in un personaggio 
grottesco dalla testa di elefante. 
altrettanto ~reve. asciutto d'occhi. 
tumida la pelle: 
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La stanchezza viene ora dipinta come stato morboso quasi allucinatorio, che 
produce nella mente dell'osservatore una deformazione (es entstellte) della realtà 
circostante. Non è casuale, del resto, la ripet izione degli aggettivi "bOsartig" e 
"hi1Blich", che pongono in stretta relazione semantica i termini "Krankheit", 
"Miidigkeit" e "Leiden", relazione che trova riscontro poco più sotto nel 
composto "das Miidkranke" in cui si.attua la sintesi formale e semantica tra le 
immagini della stanchezza e della malattia. 
Handke possiede senz'altro una grande abilità nell'avvalersi delle infinite 
possibilità combinatorie offertegli dalla lingua tedesca: la parola "Miidkranke" 
introduce una fitta serie di vocaboli composti, sostantivi ed aggettivi, con cui 
egli cerca di cogliere i tratti essenziali del volto mostruoso della stanchezza. 
Ogni parola ha la forza e la precisione dei colpi di scalpello con cui lo scultore 
plasma la materia, partendo da una sagoma fino a definirne i particolari. Qui 
l'iterazione, che serve ad esasperare la drammaticità dell'immagine, si fa più 
complessa ed è evidenziata dal parallelismo sintattico della costruzione: a tre 
sostantivi composti (Miidkranke, Groteskfigur, Elefantenkopf), seguono 
altrettanti aggettivi (schwer, trockenaugig, wulsthautig) preceduti dall'avverbio 
"so" con evidente funzione di rincalzo. L'equivalenza morfologica tra 
"trockeniiugig" e "wulsthautig" mette in risalto i segni raccapriccianti della 
malattia che si concretizza nella figura dello "stanco". L'aggettivo "schwer", 
l'unico lessema semplice della sequenza, reso con "greve" nella traduzione, viene 
probabilmente impiegato per il suo carattere polisemico: nel significato di 
"pesante", quindi come attributo fisico riferito alla deforme figura in questione e, 
contemporaneamente, nel significato di "grave", riferito al fenomeno della 
malattia stessa. 
Questa fitta rete di relazioni semantiche si dirada inevitabilmente nella 
traduzione, dove si perde quel senso di unità concettuale che nell'originale è 
dovuto all'intima corrispondenza tra parti del testo, anche non immediatamente 
adiacenti. Si perde inoltre la percezione dell'espediente dell'iterazione, 
sottolineata dal "so", data la rinuncia, per motivi stilistici, alla riproduzione in 
italiano dell'avverbio, cosa che avrebbe appesantito eccessivamente il periodo, 
già troppo analitico, e ne avrebbe ulteriormente diminuito la forza espressiva. 
Ancora una volta la traduzione riesce a mantenere i singoli significati, ma non 
riesce a valorizzarne le relazioni semantiche sul piano dell'espressione. 
Certamente l'originalità di Handke non si esaurisce in questi espedienti, ma è 
apprezzabile nella particolare articolazione sintattica dei periodi, intercalati da 
lunghe apposizioni, e che sembrano, nel loro libero snodarsi, voler riprodurre il 
flusso continuo della memoria e del pensiero. La punteggiatura stessa, 
ricchissima, imprime al discorso un ritmo quasi sincopato e impone pause anche 
là dove le regole della sintassi non lo richiederebbero (si noti, all'inizio del brano 
riportato, il punto e virgola tra il sostantivo "Leiden" e il pronome relativo 
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"welches"). Questi elementi, tuttavia, non pongono al traduttore particolari 
difficoltà. Essi vengono riconosciuti come essenziali e riprodotti con fedeltà. E' 
quando il traduttore si scontra con fenomeni linguistici per lo più assenti nella 
lingua di arrivo, che egli si vede impossibilitato a trasferire nella traduzione lo 
spirito creativo dell'autore. 
E' ovvio che siamo in presenza di un linguaggio "deautomatizzato", che 
impone cioè al lettore un certo sforzo interpretativo innescato dalla particolare 
forma che il contenuto assume. La parola "Mtidkranke", ad esempio, pur non 
contravvenendo alle norme del codice linguistico, può essere considerata una 
sorta di neologismo, che certamente attrae l'attenzione del lettore su un 
ambivalente rapporto di causa ed effetto. Lo stesso non può essere detto della 
locuzione "malato di stanchezza" che pone come univoca la relazione causale tra 
stanchezza e malattia. Se questa fosse stata l'intenzione dell'autore, egli avrebbe 
usato un'espressione assai più immediata quale "Mtidigkeitskranke". Non si 
tratta peraltro di un esempio isolato, poiché man mano che le immagini ed i 
ricordi scorrono, incontriamo fenomeni analoghi la cui funzione va compresa nel 
contesto macrostrutturale dell'opera, considerandoli come parti correlate del suo 
codice estetico. Vediamo alcuni esempi che potranno chiarire quanto detto: 
( ... ) die Mtidigkeit in einem Zimmer, 
am Rand der Stadt, allein; die 
"Alleinmtidigkeit". (p. 11) 
Diese Gewalt der Paares-Mtidj~kejten 
war immerhin noch der einzige Ausweg 
aus ihr; denn danach gelang in der Regel 
wenigstens das Auseinandergehen. 
(p.18) 
Eine Wolke von Mtidigkeit, eme 
iitherische Mtidigkeit vereinte uns 
damals (bis sich die niichste 
Garbenladung anktindigte). Bilder 
solcher Wir-Mtidi~keiten aus der 
Dorfkindheit habe ich noch mehr. (p 28) 
( ... ) la stanchezza in una stanza, ai 
margini della città, solo; la "stanchezza 
solitaria". (p. 10) 
Comunque, questa violenza della 
stanchezza dj coppia era ancora l'unica 
via d'uscita da essa; perché dopo, in 
genere, riusciva almeno il distacco. 
(p.14) 
Una nuvola di stanchezza, una 
stanchezza eterea ci uni v a allora (fino a 
quando si annunciava il prossimo carico 
di covoni). Immagini di siffatte 
stanchezze collettive nell'infanzia di 
paese ne ho altre ancora. (p. 20) 
Tra i tre sostantivi qui evidenziati solo il primo può essere considerato, dal 
punto di vista grammaticale, un vocabolo composto vero e proprio, mentre gli 
altri due sono piuttosto lessemi indipendenti ma strettamente correlati, tanto da 
costituire un concetto unico. Questi insoliti accostamenti di significanti hanno 
come effetto quello di attrarre inevitabilmente l'attenzione del lettore che (al di là 
del loro aspetto segnico) ne percepisce senz'altro il carattere polisemico. Nella 
loro sinteticità essi sembrano infatti riassumere le immagini presentate nei 
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rispettivi passaggi, fungendo da catalizzatori di tutta una serie di significati. 
Inoltre, data la loro forma analoga, essi instaurano anche rapporti reciproci che 
possono essere appunto di analogia o di opposizione. Si potrebbe quasi dire che 
essi sono emblematici di quelli che Handke chiama "die verschiedenen Weltbilder 
der verschiedenen Miidigkeiten". L'ordine stesso che essi occupano nello 
sviluppo testuale sembra appositamente riflettere uno dei significati profondi 
dell'opera non direttamente percepibili sul piano della narrazione: il processo di 
maturazione interiore da una condizione di solipsismo (Alleinmtidigkeit) e di 
incomunicabilità di coppia (Paares-Mtidigkeit) fino a giungere ad uno stato 
ideale di comunione con gli altri (Wir-Mtidigkeiten). 
Ci si chiederà senz'altro come sia possibile percepire tali relazioni, data la 
distanza che separa queste parole. Va però detto che esse fanno parte di un 
sistema strutturato, vale a dire del particolare idioletto estetico sviluppato 
dall'autore in quest'opera e che è ricchissimo di espedienti di questo tipo. Estrarli 
in questo modo dalla struttura in cui sono inseriti può apparire artificioso, ma 
rimane utile ai fini dell'analisi e del confronto con la traduzione. In quest'ultima 
si verifica un'inevitabile perdita di spessore semantico dovuta non tanto allo 
scioglimento della forma composta, quanto alla mancanza, sul piano 
dell'espressione, di un qualsiasi espediente formale che permetta di identificare le 
tre espressioni e i passaggi in cui sono inserite, come semioticamente rilevanti. 
Manca, in sostanza, quell'elemento creativo sul piano linguistico che ha spinto 
l'autore a ricercare espressioni inconsuete per esprimere concetti in fondo noti. Il 
termine "Alleinmtidigkeit", ad esempio è un termine carico di ambiguità 
semantica e quindi aperto a varie possibilità interpretative. Perché non parlare 
altrimenti semplicemente di "einsame Mtidigkeit"? Il corrispondente italiano, 
pur essendo evidenziato dalle virgolette non suscita lo stesso effetto di 
straniamento dell'originale e quindi non può essere considerato un suo 
equivalente in termini di funzione ed efficacia espressiva. 
Anche sul piano più strettamente grammaticale, il testo di Handke sembra 
seguire certe regole che contribuiscono alla sua coesione interna. Frequentissimo 
ad esempio è l'impiego di infiniti sostantivati. Talvolta il loro susseguirsi è 
talmente fitto da non poter passare inosservato: 
Das Schlafen als Ausweg kam nicht 
in Frage: Zuniichst einmal wirkte sich 
jene Art der Miidigkeit aus in einer 
Liihmung, aus der heraus in der Regel 
nicht einmal ein Kriimmen des kleinen 
Fingers, ja kaum ein Wjmperzucken 
moglich war; selbst das Atmen schien 
ins Stocken geraten, so das man sich 
erstarrt bis ins Innerste fiihlte zu einer 
Dormire. come scappatoia, neanche 
parlarne: per prima cosa questo tipo di 
stanchezza produceva una paralisi, per 
cui di solito non era possibile nemmeno 
pieure il mignolo, anzi neppure .u.n 
battito dj cielia; persino jl respiro 
pareva bloccarsi, sicché ci si sentiva 
impietrire fin dentro alle intime fibre a 
colonna di stanchezza; e quando poi ti 
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Miidigkeitssiiule; und wenn doch einmal riusciva il passo verso il letto, dopo un 
der Schritt ins Bett geschafft wurde, dann rapido colpo dj sonno, simile allo 
kam es, nach einem schnellen, svenimento _ nessuna sensazione di 
ohnmachtsiihnlichen Wegschlafen - dormire -, al primo rigirarti, eccoti 
keine Empfindung von Schlaf -, beim sveglio dentro l'insonnia, spesso per 
ersten Umdrehen zum Aufwachen hinein notti intere, perché la stanchezza nella 
in die Schlaflosigkeit, meist ganze stanza da solo soleva sempre irrompere 
Niichte lang, denn die Miidigkeit im al tardo pomeriggio o di prima sera, con 
Zimmer allein pflegte immer am spiiten il crepuscolo. 
Nachmittag oder am friihen Abend 
hereinzubrechen, mit der Diimmerung. 
Dalla riflessione sulla propria solitudine, Handke passa a quella sull'insonnia 
che viene qui presentata come uno stato di inerzia, quasi di abulica incapacità 
d'agire. Questa condizione di paralisi si riflette, del resto, nell'assenza della forma 
personale, nell'eclissarsi del soggetto narrante che sembra osservare con distacco 
un susseguirsi di azioni che hanno un carattere di rigida staticità. L'insistenza 
sulla forma nominale dell'infinito, che diventa di volta in volta soggetto delle 
singole frasi, l'impiego del "man" e di "es" come soggetti impersonali, nonché 
della forma passiva (wenn doch einmal der Schritt ins Bett geschafft wurde), 
sono tutti mezzi stilistici che hanno lo scopo di presentare, con il massimo 
grado di obiettività, una realtà che prende il sopravvento sul soggetto il quale è 
imprigionato in uno stato di passività fisica ed emotiva (erstarrt....zu einer 
Mtidigkeitssaule). Anche in italiano è possibile usare infiniti sostantivati. Si 
nota però che tale forma viene impiegata dal traduttore solo per i primi due 
infiniti, mentre gli altri sono stati resi con sostantivi (il battito, il respiro) 
oppure in altro modo (''rapido colpo di sonno" scioglie in forma di perifrasi il 
composto Wegschlafen). Ancora una volta il traduttore si trova di fronte 
all'impossibilità di ricreare quell'unità stilistica dell'originale che non è certo 
arbitraria ma ha una sua ben precisa funzione. Si può supporre che il traduttore 
abbia preferito evitare un calco dell'originale per non incorrere in forzature 
stilistiche. Questo troverebbe conferma anche nella scelta di trasformare in attiva 
la costruzione passiva "wenn doch einmal der Schritt ins Bett geschafft wurde" e 
di utilizzare la seconda persona, anziché la terza, come forma pronominale 
impersonale (e quando poi ti riusciva il passo verso il letto/al primo rigirarti, 
eccoti sveglio dentro l'insonnia), il che senz'altro conferisce al periodo maggiore 
immediatezza e discorsività. Si tratta dunque di piccole modifiche dettate da 
un'esigenza comunicativa, le quali nel loro complesso, tuttavia, smorzano 
quell'effetto di imperturbabilità emotiva che nell'originale deriva dalla 
combinazione e dalla somma di particolari artifici formali e sintattici. 
Il motivo dell'insonnia, così intimamente legato a quello della stanchezza, 
fornisce lo spunto per altre osservazioni riguardanti il tessuto linguistico 
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dell'opera. Si è parlato in precedenza di subtemi tra loro correlati e dipendenti dal 
leitmotiv della stanchezza. Dagli esempi già riportati si è visto come questi temi 
secondari si susseguano sotto forma di intense immagini che esprimono stati 
d'animo essenzialmente negativi, di sofferenza, disagio, ma soprattutto di 
privazione ed inettitudine. Siamo dunque in presenza di una serie di categorie 
semantiche omogenee che si strutturano intorno ad un sema comune che 
potremmo definire quello della "assenza" o, più genericamente, della 
"negatività". In alcuni punti chiave del testo, questa relazione semantica a livello 
profondo si materializza in superfice nella negazione di lessemi tramite suffissi o 
prefissi quali "-los" o "un-" che appunto esprimono privazione o negazione. La 
prima parte del "Versuch" è ricchissima di esempi di questo tipo; essi sono il 
segno tangibile di come l'autore abbia voluto modellare il materiale linguistico 
in funzione del messaggio o dei messaggi profondi: 
Mag sein, daB die Mtidigkeit in 
diesem Fall nur ein anderer Name ftir 
Geftihllosigkeit oder Fremdheit war -
doch ftir den Druck, der auf dem Umkreis 
lastete, war sie das der Sache gemaBe 
Wort. (p.l5) 
Ja, solch entzweiende Mtidigkeiten 
schlugen einen jeweils mit 
Blickunfahigkeit und Stummheit; ... 
(p.l6) 
Jene Art Mtidigkeit, sprachlos. wie 
sie bleiben muBte, notigte zur Gewalt. 
(p.l7) 
Nicht bloB halbherzig war von den 
schlimmen Mtidigkeiten bisher die Rede, 
sondern herzlos. (Und das ist kein 
bloBes Wortspiel, das um seiner selbst 
willen eine Sache verrat.) Nur betrachte 
ich die Herzlosigkeit meines Erziihlens 
in diesem Fall nicht als einen Fehler. (p. 
22) 
Può darsi che in questo caso la 
stanchezza fosse soltanto un altro nome 
per l'insensibilità o l'estraneità, ma per 
l'oppressione che gravava sull'ambiente 
era la parola adeguata alla cosa. (p. 12) 
Già queste stanchezze laceranti 
causavano sempre incapacità di guardare 
e mutismo; ... (p. 13) 
Quel tipo di stanchezza, afasico, 
come doveva restare, costringeva alla 
violenza. (p.l3) 
Non solo carente di cuore è stato 
finora il discorso sulle stanchezze 
maligne, ma senza cuore affatto. (E non 
è nemmeno un gioco di parole, che per 
amore di sé svisa l'argomento). Il fatto è 
che in questo caso io non considero un 
difetto la mancanza di cuore nel mio 
narrare. (p. 17) 
Nei quattro esempi, tutti i lessemi accomunati dal suffisso privativa "los" o 
"losigkeit", nella forma sostantivata, sono posti in stretta relazione alla parola e 
al concetto di stanchezza. Addirittura, nel primo periodo viene esplicitamente 
suggerita una relazione di sinonimia tra "Mtidigkeit" e "Geftihllosigkeit". Anche 
in questo caso l'espediente dell'iterazione, che interessa qui l'aspetto morfologico 
delle parole, contribuisce ad evidenziare la loro appartenenza alla medesima sfera 
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semantica; ciascun significante rimanda a quello precedente in virtù delle 
equivalenze formali, mentre di volta in volta i significati si sovrappongono e si 
completano a vicenda. Si tratta in fondo di porzioni di testo relativamente 
vicine, tanto che il lettore percepisce certamente le intime corrispondenze che le 
legano. Tali parole non sono più dunque entità autonome e separate ma parti 
integranti di una struttura significante, cioè che genera un significato che supera 
il dato puramente referenziale. Certamente è impossibile mantenere le stesse 
relazioni passando da un codice linguistico all'altro, sebbene anche in italiano sia 
spesso possibile esprimere un "contrario" per mezzo di prefissi privativi, come 
il traduttore del resto ha fatto nei primi tre degli esempi citati. Viene però a 
mancare, a causa dello scioglimento delle forme composte, quell'interazione tra 
forma e contenuto, oltre che quella sensazione di ridondanza che conferisce 
all'originale un carattere di grande unità e coesione intertestuale. Questo 
problema non può che rimanere insoluto, poiché dipende da fattori insiti nella 
lingua d'arrivo che impongono al traduttore modifiche e rinunce, le quali tuttavia 
non pregiudicano certo la riuscita globale della traduzione. Per inciso, si 
potrebbe forse osservare che alla coppia "carente di cuore/senza cuore affatto", si 
addice poco la definizione "gioco di parole" (Wortspiel), che calza tanto 
naturalmente nell'originale. Si tratta di una lieve incongruenza dovuta 
all'eccessiva aderenza al significato letterale. 
Un ulteriore aspetto che vale la pena approfondire, nell'ottica di un confronto 
con la traduzione, è quello delle ridondanze lessicali, che nell'originale sembrano 
avere un importante risvolto sul piano dell'unità tematica e concettuale. La 
ripetizione più evidente è senz'altro quella della parola "Mtidigkeit" che ricorre 
con frequenza quasi martellante, sia come lessema semplice, sia in forme 
composte, come alcune di quelle già citate. Pare del resto che la ridondanza, non 
solo a livello lessicale, ma anche, come abbiamo visto in esempi precedenti, 
morfosintattico e grammaticale, sia uno degli espedienti retorico-espressivi in 
genere maggiormente sperimentati ed utilizzati da Handke, tanto da non essere 
sfuggito all'osservazione di alcuni critici: "Man hat Handke angesichts seiner 
seriellen Texte wiederholt unnotige Reihung von Gleichem vorgeworfen, die 
nichts einbringe, bestenfalls seinen Mangel an kunstlerischer Okonomie 
erkennen /asse" 1. E' necessario tuttavia distinguere tra testi in cui la ripetizione 
non porta in effetti ad un arricchimento di informazione, bensì prevalentemente 
ad un appiattimento stilistico, e testi in cui essa riveste un ruolo funzionale, di 
risvegliare cioè nel lettore certe reazioni estetiche che possono essere di 
straniamento o di stupore. Sembra che nel caso specifico della parola 
"Mtidigkeit", il traduttore si sia risolto a favore di un'interpretazione di questo 
7 Gtinter Heintz, Peter Handke, Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1971, p. 27. 
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tipo, dato che ricorre senza eccezioni alla ripetizione della parola "stanchezza", 
evitando la sua sostituzione con forme pronominali che avrebbero forse reso più 
elegante il discorso, privandolo però di forza espressiva: "voglio raccontare delle 
diverse immagini del mondo delle varie stanchezze. - Quanto temibile, per 
esempio, era a suo tempo il tipo di stanchezza che poteva ingenerarsi insieme a 
una donna. No, questa stanchezza non si ingenerava, si verificava come un 
processo fisico, come scissione" 8. 
Riprodurre la ripetizione risulta tuttavia impossibile quando nell'originale si 
è in presenza di un significante polisemico: 
... damit diese herrliche Empfindung 
der Finger-Zwischenraume, verstarkt 
noch durch die Duftschwaden der 
Schuttkamillen, iibergeht auch auf die 
kommenden Satze rund um die guten 
Miidigkeiten; ihnen gerecht wird und sie 
vor allem leichter macht als die 
vorangegangenen. Aber ich glaube 
schon jetzt zu wissen: Die Miidigkeit ist 
schwer: das Problem der Miidigkeit, in 
jeder Spielart, wird schwer bleiben. 
... perché questa meravigliosa 
sensazione degli interstizi tra le dita, 
acuita ancora dalla fragranza della 
camomilla selvatica, si trasmetta anche 
alle frasi venture tutt'intorno alle 
stanchezze buone; rendendo loro 
giustizia e soprattutto facendole meno 
grill delle precedenti. Ma credo già di 
sapere fin da ora: la stanchezza è 
pesante; il problema della stanchezza in 
tutte le sue varianti, resterà gravoso. 
Nell'originale la ripetizione, oltre ad evidenziare l'immagine creata 
dall'impiego metaforico dell'aggettivo, sottolinea l'opposizione semantica nei 
confronti di "leichter". Il valore dell'espediente risiede comunque nella tensione 
che si crea tra la ripetizione del significante e la variazione del significato: 
"schwer" è infatti usato in due accezioni differenti. Tutto ciò non può essere 
casuale, soprattutto se si pensa che l'autore avrebbe potuto benissimo attribuire 
a "Problem" il ben più usuale aggettivo "schwierig". E' evidente che il traduttore 
ha dovuto rendere esplicito il valore polisemico di "schwer", anche per non 
incorrere, a costo di mantenere l'iterazione, in forzature stilistiche. Che egli 
abbia comunque riconosciuto la trama di relazioni semantiche presente 
nell'originale ed abbia tentato in qualche modo di riprodurle, è provato dalla 
scelta di rendere "leichter" mediante il contrario "meno grevi" che, nella 
percezione del lettore si ricollega direttamente a "gravoso" in virtù della radice 
comune e dell'appartenenza allo stesso campo semantico. Quest'esempio, che 
nella sua semplicità può forse apparire banale, è tuttavia indicativo della 
complessità delle operazioni mentali che precedono determinate scelte ed è 
un'ulteriore dimostrazione che il processo della traduzione è innanzitutto un 
8 Peter Handke, Saggio sulla stanchezza, Milano, Garzanti, 1991, P. 12. 
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processo interpretativo, il quale riflette inevitabilmente la particolare percezione 
che il traduttore ha dell'originale. 
Se ci si è soffermati in particolare sull'analisi semantica di parole singole e 
dei rapporti che si instaurano tra certi elementi lessicali ricorrenti nel tessuto 
linguistico dell'opera, non è per un puntiglio fine a sé stesso, ma semmai perché 
per lo stesso Handke le parole (nel linguaggio letterario) sembrano avere un 
valore che non coincide con il loro immediato significato, cioè con quello che 
indicano: "M an denkt iiber die Gegenstiinde nach, die man 'Wirklichkeit' nennt, 
aber nicht iiber die Worte, die doch eigentlich die Wirklichkeit der Literatur 
sind". L'insistenza su certe forme linguistiche (ad es. i composti con un- e -los) 
oppure sui sostantivi composti, (di cui in italiano si perde inevitabilmente la 
dimensione), non può essere considerata come un vuoto virtuosismo 
narcisistico, bensì come il tentativo di risvegliare nel lettore una coscienza 
linguistica che si è arrugginita nell'automatismo del linguaggio quotidiano e di 
conseguenza è andata persa anche nella letteratura, dove le parole si sono ridotte 
a meri strumenti per descrivere la realtà. 
Pare del resto che le disquisizioni sulla stanchezza siano per Handke un 
pretesto per immergersi ripetutamente in riflessioni sul rapporto tra linguaggio e 
realtà. E non è certo la prima volta che il tema apparente dell'opera si rivela, in 
fondo, strumentale a riflessioni di carattere metalinguistico: "Der zentrale Punkt 
in Handkes Werk ist zweifellos die Sprache. Diefast aussch/iejJliche Behandlung 
dieses Thema in einem /iterarischen Gesamtwerk, kann man als einzigartig 
betrachten" 9. Nell'idioletto specifico del "Versuch" la centralità di questo 
argomento si riflette pertanto nel ripetuto impiego di alcuni elementi lessicali 
appartenenti all'area semantica dei verbi "sprechen" e "reden" e, in particolare, 
"erzahlen" nelle sue molteplici varianti di forma verbale, infinito sostantivato e, 
tramite suffissazione, di aggettivo e sostantivo. L'insistenza con cui il concetto 
di "narrazione" si ripresenta, induce il lettore dell'originale a riflettere sul 
particolare mondo poetico dell'autore, che sembra ossessionato dalla relazione 
che, attraverso il linguaggio, il soggetto narrante instaura con la realtà. 
Anche il lettore della traduzione non potrà fare a meno di interrogarsi sulle 
implicazioni di certe formulazioni linguistiche: "Ma io 11011 voglio essere 
suggestivo, suadente - nemmeno per immagini -. bensl ricordare a ciascuno la 
propria stanchezza narrante" (p. 44 ), dove la traduzione letterale di "erzahlende 
Mtidigkeit" è certamente motivata dal tentativo di mantenere l'originalità 
concettuale e formale del testo di partenza. Per motivi essenzialmente stilistici, 
tuttavia, il traduttore non sempre utilizza la parola "narrare" o le sue derivazioni 
9 Gunther Sergooris, Peter Handke und die Sprache, Bonn, Bouvier Verlag, 1979, 
p. 130. 
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grammaticali, preferendo invece ricorrere a sinonimi quali "raccontare" e più 
raramente "parlare di". 
Von der Schlaflosigkeit haben andere 
schon genug ~- (p. 12) 
Nicht auf so einen Gegensatz kam es 
mir mit dem Erziihlen gerade an, sondern 
auf ill rejne Bild; solite aber, gegen 
meinen Willen, sich eine 
Gegensiitzlichkeit aufdriingen, so hieBe 
es, es wiire mir kein rejnes Bild zu 
erziihlen gelungen ... (p. 29) 
Dell'insonnia hanno già parlato 
abbastanza altri ... (p. 10) 
A me, nel mio narrare, non 
importava proprio una antitesi del 
genere, bensì l'jmmajl:jne pura; se però, 
contro la mia intenzione, dovesse 
profilarsi un contrasto, questo 
significherebbe che non mi è riuscito di 
raccontare un'immagine pura, ... (p. 21) 
L'uso di sinonimi (variatio) non comporta un reale mutamento di significato, 
ma il punto è un altro: se l'autore ha scelto la ridondanza, probabilmente vi è 
una ragione ben precisa, che in questo caso sembra quella di mettere in risalto la 
parola stessa, che tra l'altro nel secondo esempio è in stretta relazione con il 
concetto di immagine (non casuale è, pertanto, la ripetizione di "das reine Bild"). 
Ricorrendo alla variazione, il traduttore, per così dire, spezza quell'unità 
concettuale che nell'originale si realizza attraverso la ripetizione. 
Con osservazioni di questo tipo non si intende certo perorare la causa di una 
traduzione letterale che risulterebbe forse pesante o poco godibile. Una buona 
traduzione non sta certo nella fedeltà incondizionata all'originale: "In der Theorie 
der Ubersetzung wird in Verbindung mi t dem Problem des Gegensatzes zwischen 
der sogenannten wortlichen und der sogenannten freien Ubersetzung hiiufig 
letzerer den Vorzug gegeben, indem versichert wird. man diirfe beim Ubersetzen 
nicht den 'Wort/aut', sondern man miisse vielmehr den 'Sinn' iibertragen" 10. Il 
fatto è che non di rado, anche in prosa, dunque non solo in poesia, si attua una 
stretta relazione tra forma e contenuto che arricchisce la dimensione semantica 
del testo nella sua globalità. Che il traduttore, nel suo ruolo di mediatore 
interlinguistico e soprattutto interculturale, si renda conto di certe relazioni 
macro e microstrutturali che contribuiscono nell'originale alla formazione del 
senso, è una condizione necessaria ma non sufficiente alla loro riproduzione 
nella traduzione. Soprattutto quando il traduttore, date le profonde differenze tra i 
due sistemi linguistici, non può avvalersi nella propria lingua di strutture simili 
a quelle della lingua da cui traduce. Inoltre, mentre in poesia, trasgressioni o 
deviazioni dalla "norma" sono senz'altro più accettabili, nel senso che spesso 
10 Eugenio Coseriu, Textlinguistik. Eine Einfiihrung, Tilbingen, Narr, 1980, p. 
48. 
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rientrano nelle aspettative stesse del lettore, questo non è altrettanto valido per la 
prosa che resta attualmente molto più legata a certe convenzioni stilistiche. 
Potrebbe così spiegarsi il fatto che il traduttore, nel caso in questione, si esime 
dal tentare soluzioni che potrebbero risultare troppo ardite, rinunciando molto 
spesso a mantenere il tocco estremamente individuale dello stile di Handke. Il 
Saggio sulla stanchezza è, in conclusione, una traduzione cara:tterizzata da un 
linguaggio estremamente raffinato e da una notevole ricchezza espressiva, ma 
nella quale si perde inevitabilmente uno degli aspetti più originali del "Versuch": 
il "tentativo" di suscitare nel lettore non tanto una riflessione sulla stanchezza, 
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STRATEGIA GRADUALE INTEGRATA IN UNDICI FASI 
Un approccio mimetico al processo di 
trasferimento nella didattica della traduzione 
Livio Horrakh 
In un corso di traduzione specializzata verso l'italiano, nell'ambito di un 
progetto curriculare interattivo di lettura cooperativa, analisi e produzione 
testuale funzionale alla costituzione di specifiche competenze di trasferimento in 
aree differenziate di tipologie testuali, un approccio graduale integrato incentrato 
su una strategia di trasferimento organizzata in più fasi potrebbe risultare di 
particolare interesse per l'assimilazione da parte del discente di "una crescente 
intuizione traduttiva in una competenza traduttiva cognitiva" (WILLS 1983, 
190). 
Infatti, nella misura in cui il discente acquisisce la capacità di "descrivere, 
spiegare e valutare consapevolmente le micro-macrostrutture del testo della 
lingua di partenza sotto gli aspetti sintattici, semantici e pragmatici", 
espandendo la competenza di trasferimento in modelli operativi in vista della 
costruzione di tecniche di trasferimento testuali e contestuali standard (cfr. 
WILSS 1982, 183), appare utile integrare parallelamente tale competenza 
(nell'ottica dell'approccio testuale globale, che attraversa tutte le strategie 
didattiche, orizzontalmente e verticalmente) in un approccio trasversale graduale, 
che passa attraverso lezioni ed esercitazioni e prevede la progressiva transizione 
della lettura testuale alla traduzione basata sull'analisi del testo (con il passaggio 
intermedio della ri/produzione testuale). 
Quest'approccio fornisce al discente (in ogni circostanza operativa e in ogni 
fase dello sviluppo della sua competenza di trasferimento nell'ambito della 
progressiva acquisizione cumulativa di specifiche abilità) un costante quadro di 
riferimento formale-operativo in cui viene evidenziata l'assoluta centralità 
dell'analisi testuale per un corretto approccio al problema del trasferimento e 
della riproduzione nella traduzione. Quell'approccio trasversale graduale, che 
viene immediatamente adottato dal discente, e che ipotizza (ad un altro livello) 
"lo scalare di testi in base a gradi di difficoltà" (WILSS 1982, 183-184) (da 
semanticamente semplici e stilisticamente semplici a semanticamente semplici e 
stilisticamente difficili, a semanticamente difficili e stilisticamente semplici, 
sino a proporre testi difficili semanticamente e stilisticamente) prevede una 
strutturazione di tutto l'approccio didattico e una definizione delle diverse 
strategie operative in undici tappe successive: inizialmente il discente è posto 
difronte al testo italiano per una prima lettura testuale integrata da una minima 
cooperazione interpretativa; quindi. nella seconda fase, si procede all'analisi di un 
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testo italiano (strutturata sulla lettura ed integrata da una minima cooperazione 
interpretativa, dall'analisi del testo, dall'individuazione dei fattori e chiusa da un 
commento), quindi all'analisi del testo nella lingua di partenza (con identica 
articolazione del lavoro sul testo). 
La terza fase prevede l'analisi ed un'imitazione di testi italiani, ed è articolata 
come segue: lettura, minima cooperazione interpretativa, analisi ed 
individuazione dei fattori del testo italiano, produzione di un testo mimetico 
(redazione/imitazione di uno stesso argomento con simile tematica testuale), 
analisi dei fattori del testo mimetico e successivo confronto tra i fattori del testo 
di partenza e del testo di arrivo. 
Nella quarta fase è prevista l'analisi ed imitazione articolata di testi italiani: 
essa prevede la lettura testuale ed una minima cooperazione interpretativa, 
l'analisi ed individuazione dei fattori del testo italiano, la successiva produzione 
di un testo mimetico realizzata alternativamente attraverso il riassunto, la 
sintesi, l'espansione e la parafrasi, la successiva analisi dei fattori del testo 
mimetico ed un confronto finale tra fattori del testo di partenza e fattori del testo 
prodotto. 
Nella quinta fase è prevista l'analisi e produzione di testi in lingua italiana, 
che passa attraverso una lettura integrata da una minima cooperazione 
interpretativa, un 'analisi e definizione dei fattori del testo italiano, la produzione 
di un testo mimetico/creativo (attraverso la redazione/imitazione di un testo dello 
stesso argomento ma con tematica diversa e con fattori identico/simili a quelli 
del testo originale), l'analisi dei fattori del testo mimetico/creativo e quindi il 
confronto tra fattori del testo originale e del testo prodotto. 
La sesta fase segna il passaggio alla redazione di testi in italiano attraverso la 
definizione di un ipotetico testo da produrre e dei suoi fattori, la produzione del 
testo in questione, la verifica dei fattori, il confronto tra fattori definiti del testo 
e fattori del testo realmente prodotto integrato da un commento. Segue quindi un 
lavoro di riarticolazione testuale (alternativamente riassunto, sintesi, espansione, 
parafrasi), un'analisi dei fattori del testo riarticolato, un confronto tra fattori 
definiti e fàttori del testo riarticolato e un confronto tra fattori del testo prodotto 
e del testo riarticolato. · 
La settima fase prevede l'analisi del testo e l'imitazione del testo nella lingua 
d'arrivo, ed è così strutturata: lettura integrata da minima cooperazione 
interpretativa del testo nella lingua di partenza, analisi e definizione dei fattori 
del testo dèlla lingua di parte~za, produzione (in un passaggio intermedio) di un 
testo mimetico italiaJlo attravérso la riproduzione dei fattori del testo della lingua 
di partenza (che non si struttura ancora in termini di traduzione, ma si presenta 
come sviluppo di una specifica tecnica di trasferimento analizzabile in tutte le 
sue fasi}, analisi dei fattori del testo mimetico italiano, confronto conclusivo dei 
fattori del testo della lingua di partenza e dei fattori del testo prodotto in italiano 
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(per una strategia in cui si incomincia ad affrontare il problema dell'equivalenza 
dinamica in vista dello sviluppo di una capacità di trasferimento). 
L'ottava fase prevede un'analisi del testo ed un'imitazione articolata del testo 
nella lingua di arrivo, ed è cosl strutturata: lettura integrata da minima 
cooperazione interpretativa del testo della lingua di partenza, analisi e definizione 
dei fattori del testo della lingua di partenza, produzione di un testo mimetico 
italiano attraverso la riproduzione dei fattori del testo della lingua di partenza 
(che non si struttura ancora in termini di traduzione) articolato, alternativamente, 
in riassunto, sintesi, espansione e parafrasi, analisi dei fattori del testo mimetico 
prodotto in italiano, confronto finale tra i fattori del testo della lingua di partenza 
e i fattori del testo in italiano. 
La nona fase segna il passaggio all'analisi e produzione di testi nella lingua 
di arrivo, e prevede la consueta lettura e minima cooperazione interpretati va del 
testo nella lingua di partenza, l'analisi e definizione dei fattori del testo della 
lingua di partenza, la produzione di un testo mimetico in italiano 
(redazione/imitazione di un testo dello stesso argomento ma con tematica diversa 
caratterizzato dagli stessi fattori del testo della lingua di partenza), l'analisi dei 
fattori del testo mimetico in italiano e un confronto finale tra i fattori del testo 
della lingua di partenza e del testo della lingua di arrivo. 
Nella decima fase si passa ad un'analisi e raffronto fra testo imitato e testo 
tradotto (ravvicinandosi cosl sempre di più alla fase della reale riformulazione in 
italiano, lingua di arrivo, di un testo): ad una lettura integrata dalla minima 
cooperazione interpretativa del testo nella lingua di partenza segue la consueta 
analisi e definizione dei fattori del testo della lingua di partenza. Quindi, la fase 
intermedia prevede la produzione di un testo mimetico italiano nel rispetto 
(riproduzione) dei fattori del testo della lingua di partenza (non si tratta ancora di 
traduzione ma di trasferimento parziale). Segue, per la prima volta in queste 
operazioni multiple, la traduzione del testo dalla lingua di partenza nella lingua 
di arrivo (in italiano). Quindi si passa alla fase analitica, che prevede l'analisi dei 
fattori del testo mimetico italiano, l'analisi dei fattori del testo tradotto in 
italiano ed un triplice confronto, dapprima tra i fattori del testo della lingua di 
partenza e quelli del testo mimetico italiano, quindi tra i fattori del testo della 
lingua di partenza e quelli del testo tradotto in italiano e, infme, tra i fattori del 
testo mimetico prodotto in italiano ed i fattori del testo tradotto in italiano: la 
verifica in questione può risultare particolarmente interessante, in questa fase, 
per evidenziare gli errori e segnalare il mancato sviluppo delle abilità. In 
particolare, quanto più il testo mimetico italiano si scosta dal testo della lingua 
di partenza si dovrebbe derivare l'incapacità di rispettare e quindi riprodurre i 
fattori del testo della lingua di partenza; quanto più il testo tradotto si discosta 
dal testo della lingua di partenza si deriva l'incapacità di analizzare i fattori del 
testo della lingua di partenza, e quanto più il testo tradotto in italiano si scosta 
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dal testo mimetico italiano si deriva l'incapacità, ad un tempo, di produrre un 
testo mimetico e di redigere un testo. 
Così, nell'attivazione graduale delle diverse fasi (nel corso di uno specifico 
lavoro sui testi e/o attraverso le esercitazioni e le stesse lezioni) si giunge, 
naturalmente, all'undicesima fase del progetto interattivo, e cioè l'analisi del 
testo e la traduzione. Ad una lettura integrata da una minima cooperazione 
interpretativa segue un'analisi e definizione dei fattori del testo della lingua di 
partenza; quindi si passa ad una fase intermedia in cui sono definiti criteri di 
traduzione, fattori e progetto di riproduzione testuale. Si giunge successivamente 
alla traduzione del testo in italiano, ad un'analisi dei fattori del testo tradotto in 
italiano e ad un confronto tra fattori del testo della lingua di partenza e fattori del 
testo della lingua di arrivo (ad un altro livello si procede parallelamente alla 
conseguente definizione degli interventi di sostegno, rimedio e compensazione). 
Si realizza così, idealmente, quel progetto globale di lavoro testuale che 
prevede la produzione di testi originali autonomi paragonabili ai testi di partenza 
(v. DE BEAUGRANDE-DRESSLER 1981, 278) per una strategia globale 
integrata in cui il corso monografico sulla redazione testuale è direttamente 
integrato nel corso sulla traduzione, e quest'ultimo si struttura attraverso il corso 
sull'analisi testuale per lo sviluppo (attraverso un graduale lavoro di produzioni 
testuali mimetiche) di alcuni strumenti critici oltreché di strategie individuali di 
trasferimento in vista di una riformulazione idealmente assimilabile ad una vera 
e propria riproduzione testuale (v. FLAMAND 1981, 249). 
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DALLA MACROANALISI ALLA MICROANALISI TESTUALE 
La configurazione orientata come segmen~o operativo intermedio nel 
modello tra.duttivo in tre fasi a trasferimento indiretto 
Livio Horrakh 
Introduzione 
Nell'approccio fondato sulla linguistica testuale, il problema principale, per 
quanto riguarda il trasferimento in una seconda lingua, è rappresentato dalla 
necessità 
"di garantire un ottimo grado di riferimento che consideri il testo come 
una configurazione orientata verso la comunicazione con una 
dimensione tematica, funzionale e pragmatica" (Wilss 1982, 116). 
Questo quadro di riferimento è derivabile (in una prospettiva di economicità e 
di efficienza, oltre che di perdita ridotta nel trasferimento) attraverso il 
coinvolgimento di tutti i processi traduttivi nell'analisi testuale. Nella misura in 
cui le tre dimensioni testuali vengono derivate, attraverso l'analisi testuale, dalla 
struttura di superficie testuale (dapprima attraverso delle operazioni di defmizione 
macrotestuale e quindi nella segmentazione frastica) la struttura di superficie del 
testo acquista la dimensione di 
"un insieme strumentale di istruzioni che guida il destinatario alla 
comprensione del testo" (Wilss 1982, 116) 
in prospettiva al suo più efficace trasferimento. 
Il modello per l'applicazione dell'analisi testuale (frase estesa) al processo 
della traduzione può essere individuato nel modulo a tre fasi a trasferimento 
indiretto 
"in cui il traduttore dapprima decodifica il testo macrocontestualmente 
e microcontestualmente, quindi inizia a coordinare i singoli elementi 
del testo della lingua di partenza con la lingua di arrivo, decidendo 
sulla base di una specifica strategia di trasferimento intralinguistica, e 
infine, attraverso delle operazioni di sintesi nella lingua di arrivo, 
produce il testo della lingua di arrivo" (WILSS 1982, 80). 
Questo modello trifasico organizzato intorno alla più vasta analisi testuale, 
al trasferimento (reso operativo sulla base dell'analisi testuale) ed alla 
ristrutturazione (realizzata a partire dal trasferimento sulla base della 
configurazione orientata tnacrostrutturale in un intervento frastico, segmentato, 
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microstrutturale), prevede un intervento articolato in sei momenti, e cioè (l) 
l'attivazione testuale (lettura intesa come cooperazione interpretativa per 
!'"apertura" del testo in funzione della successiva analisi testuale), (2) la 
macroanalisi testuale per stabilire la configurazione orientata, (3) la microanalisi 
testuale, (4) il trasferimento realizzato per mezzo della configurazione orientata e 
della microanalisi (sovraintesa dalla macroanalisi), (5) la ristrutturazione e (6) la 
verifica (HORRAKH 1987, 91). 
L'oggetto dell'articolo in questione sarà rappresentato dalla definizione della 
configurazione orientata intesa come segmento di sutura e di passaggio 
"operativo" dalla verifica delle macrostrutture testuali alle microstrutture. 
La configurazione orientata 
Sulla base della verifica delle modalità operative dei sette criteri di testualità 
effettuata sull'intero testo oggetto d'indagine (macroanalisi), che ne evidenzia il 
funzionamento testuale in prospettiva al problema del trasferimento per la 
ristrutturazione, è possibile riassumere (sintetizzare) i sette criteri in questione 
nella definizione di una configurazione orientata, assimilabile ai tre principi 
comunicativi che sovraintendono al funzionamento dei sette criteri di testualità 
(l'efficienza del testo, l'effettività del testo e l'appropriatezza del testo). 
L'efficienza del testo, dipendente da un grado possibilmente limitato di 
impegno e sforzo da parte dei partecipanti alla comunicazione nell'uso di questo 
testo, verrà sintetizzata nei criteri della coesione e dell'intenzionalità; l'effettività 
del testo, che dipende dal fatto che il testo lasci una forte impressione e produca 
condizioni favorevoli al raggiungimento di un fine, sarà sintetizzata nei criteri 
dell'accettabilità e dell'informatività, mentre l'appropriatezza di un testo, che è 
data dall'accordo tra il suo contenuto ed i modi in cui vengono soddisfatte le 
condizioni della testualità, sarà sintetizzata nei criteri della coerenza, della 
situazionalità e dell'intertestualità. 
Operata questa sintesi, che permetterà di procedere alla descrizione più 
generale della configurazione orientata del testo, si passerà all'assimilazione dei 
principi in questione in un quadro di riferimento ancora più generale, che 
considererà il testo come una configurazione orientata, appunto, verso la 
comunicazione, con delle dimensioni tematiche, funzionali e pragmatico-
stilistiche, derivate dalla struttura di superficie del testo che ha valore di insieme 
strumentale di istruzioni (WILSS 1982, 116): la dimensione tematica 
"assorbirà" il principio dell'appropriatezza, quella funzionale il principio 
dell'efficienza, e la dimensione pragmatico-stilistica il principio dell'effettività. 
Questa doppia sintesi, operata dapprima sulla base dell'assimilazione delle 
modalità operative dei sette criteri di testualità nei tre principi che 
sovraintendono all'operatività degli stessi, e quindi dell'assimilazione di questi 
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nelle tre dimensioni della configurazione orientata, avrà a un tempo valore di 
sutura tra l'analisi operata attraverso la verifica dell'operatività dei sette criteri 
testuali e l'analisi frastica (condotta entro i confini della frase estesa) e permetterà 
di individuare e spiegare l'interdipendenza di tutte le funzioni che concorrono a 
formare lo specifico testuale (WILSS 1982, 119) proiettando realmente il testo 
(concepito come insieme di istruzioni) nelle sopraddette dimensioni tematico, 
funzionale e pragmatico-stilistica (HORRAKH 1987, 96). 
Il quadro ricavato attraverso la macroanalisi testuale permetterà così di 
operare una successiva definizione, più "pragmatica", del funzionamento del 
testo, in termini, appunto, di funzioni (tematica, funzionale, pragmatico-
stilistica) e servirà da guida nel lavoro che verrà svolto nel corso del 
trasferimento. Per quanto riguarda la presenza di due macromoduli diversi, l'unica 
differenza tra i macromoduli dei sette criteri di testualità e le modularità 
schematiche delle funzioni testuali risiede nel fatto che è la macroanalisi testuale 
a rendere possibile la definizione successiva del testo in termini di funzioni 
testuali, che rappresentano uno strumento di guida più superficiale rispetto allo 
strumento offerto dall'analisi macromodulare dei sette criteri di testualità. 
In realtà, la definizione delle funzioni consiste nella determinazione di precisi 
parametri che permettono di rappresentare un quadro di riferimento più 
immediato, che verrà costantemente integrato dal lavoro di defmizione compiuto 
attraverso l'analisi macromodulare dei sette criteri di testualità. Nella fase 
dell'analisi frastica (microanalisi), le funzioni testuali così individuate verranno 
considerate come una proiezione superficiale delle modalità modulati e operative 
dei sette criteri di testualità, e con esse interagiranno costantemente (anzi, da esse 
saranno riassorbite) per guidare il lavoro di microanalisi segmentata che sarà in 
ogni caso sovrainteso dalle indicazioni fomite dalla configurazione orientata 
riassuntiva dei tre principi sovraintendenti al funzionamento macromodulare dei 
criteri di testualità, che a loro volta si esplicitano, a livello superficiale, nelle 
funzioni testuali.Quindi, in pratica, vi sarà un'integrazione di tutti questi 
elementi di analisi e sintesi (macroanalisi testuale-principi comunicativi-
configurazione orientata-funzioni testuali) per uno scambio costante ed una 
utilizzazione di tutte le informazioni (feedback) di cui il traduttore è entrato in 
possesso verificando il funzionamento del testo a diversi livelli in termini di 
insieme di istruzioni derivate da/in diversi segmenti operativi. 
Per quanto riguarda le funzioni testuali, queste saranno a loro volta 
assimilate a tre fattori testuali (sintassi, lessico, stile-pragmatica) che, a questo 
livello di analisi, trovano la loro corrispondenza nei tre momenti dell'analisi 
locale segmentata (microanalisi) successiva alla macroanalisi testuale, per cui il 
testo sarà ora localmente analizzato secondo queste tre modalità (sempre sotto la 
guida costante dell'insieme di istruzioni superiori fomite dalla macroanalisi 
testuale). 
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Il traduttore potrà così passare ad un lavoro di verifica frastica, interno alla 
frase (condotto in prospettiva transfrastica, a destra e a sinistra) (che è reso 
possibile proprio dalla descrizione macrostrutturale, analitico-sintetica, delle 
modalità di funzionamento del testo), inteso in termini di segmentazione 
progressiva a partire dalla proposizione per la frase (aperta/estesa) per una 
verifica (costantemente rapportata alla macromodularità funzionale dei criteri 
testuali operanti in tutto il testo) dell'operatività locale del fattore sintattico, del 
fattore lessico-semantico e del fattore stilistico-pragmatico. 
Attraverso questa microanalisi frastica sarà possibile realizzare una 
sottoconfigurazione orientata locale, utilizzabile successivamente per operare il 
trasferimento sulla base di una duplice serie di istruzioni (indicazioni) interattive 
macrostrutturali e microstrutturali. Le indicazioni in questione rappresenteranno 
i singoli elementi (definiti nei loro reciproci rapporti, analizzati e descritti nelle 
loro modalità operative) che permetteranno di effettuare il trasferimento nel 
pieno rispetto delle dinamiche/interazioni dei/tra i fattori testuali del testo di 
partenza, al fine di perseguire il più soddisfacente grado di equivalenza tra il testo 
originale e il testo che verrà prodotto nella lingua di arrivo. 
Si precisa quindi, in questa fase centrale del modello, il quadro concettuale-
operativo che renderà possibile il trasferimento sulla base dell'analisi testuale: in 
ogni momento del lavoro condotto intorno ai singoli elementi, la configurazione 
orientata locale (che sarà derivata, con tutti i suoi fattori, attraverso la 
microanalisi) dovrà essere costantemente rapportata, ad intervento effettuato, alla 
sovraconfigurazione orientata (realizzata con la macroanalisi testuale), in modo 
che le microistruzioni individuate a livello locale possano essere costantemente 
riferite alle macroistruzioni a livello generale per una definizione del 
funzionamento del segmento testuale collocato nel più ampio quadro del 
funzionamento globale del testo. Soltanto attraverso questo tipo di duplice e 
parallelo intervento, il precedente lavoro condotto sul testo attraverso la 
macroanalisi testuale acquisterà un preciso significato e assicurerà il rispetto 
delle istruzioni che guidano il funzionamento testuale a tutti i livelli (generale-
particolare): sul piano operativo si verificherà quindi uno scambio continuo di 
istruzioni derivate dalla microanalisi locale e di istruzioni macrotestuali, tra 
macroistruzioni (in cui confluirà l'apporto della lettura cooperativa) e indicazioni 
di sintesi funzionale, tra indicazioni di macrosintesi e indicazioni riguardanti le 
configurazioni orientate locali in un unico processo che investirà l'intero testo a 
tutti i livelli e permetterà di realizzare tutta una serie di configurazioni orientate 
locali che coincideranno, al macrolivello, con le relative regioni della 
configurazione orientata superiore (insieme complesso ed articolato di istruzioni) 
in vista del più oggettivo trasferimento possibile. 
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THE STUDY OF TEXT WITH REFERENCE TO SPANISH 
Marco Rucci 
Summary 
The aim of the present work is to attempt to substantiate the view that 
teachers of advanced language students, as is the case for the courses of 
consecutive and simultaneous interpretation, can benefit in some ways from the 
work carried out in the area known as "text linguistics". This research reflects 
the shift of attention away from the study of syntax to the study of semantics 
and language use. 
Firstly, in our opinion, before students are expected to enter the booth, or 
even to summarize and translate difficult passages, they should be taught how to 
understand the ways in which text in generai and particular kinds of text from 
specific registers function and especially how "meanings" are conveyed by 
language users. This can be done by carrying out analyses at various levels of 
elaborateness of the kind illustrated here. 
Secondly, as an extension of the work in "register", students could be given 
exercises in understanding and manipulating the various kinds of semantic 
relations that can exist between lexical items. The attention could then be 
focussed on how cohesive ties can be used in order to transmit information 
clearly in both a foreign and one's own language. 
As a final demonstration of the semantic structure of the sample passage, a 
diagram is included in which the major semantic networks are mapped. The 
method used is tentative, but hopefully a first helping step in approaching the 
complexity of semantic relations that are typically exhibited by texts. 
It has now become accepted that human language is manifested in two media 
- speech and writing - each of which exhibits different grammatica! and lexical 
pattems. Accordingly great attention is now given to speech forms, which are 
treated in their own right rather than as inferior versions of written ones. It is 
also generally accepted that, when languages are studied and taught, no 
prescriptive attitudes should be adopted; language forms should rather be 
described and analyzed objectively. 
Linguistics, however, is not only concemed with the analysis and description 
of the formai systems of grammar and phonology. There have always been 
linguists who have been interested in the fact that language changes according to 
the contexts of its use and the cbaracteristics and purposes of its users (for 
example, such English linguists as Halliday or Gregory). This area of research 
has produced the broad notion of language variety and the associated one of 
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register. It was in the late 70's that important books appeared which aimed to 
exploit some of these notions with reference to Spanish: 
Standish and Ingamell, Variedades del espanol actual, Longmans 
Hickey, Usos y estilos del espanol moderno, Harrap 
As far as language variety is concerned, a major problem (frrst discussed by 
the linguist Alan Davies in the late 60's) lies in the fact that the very obvious 
character of a notion like register can be an obstacle to its proper exploitation. It 
is well known that politicians, football commentators, physicians, etc., have a 
special kind of language which they typically use in certain contexts. Students 
have to be made aware of the phenomenon in itself and helped to acquire 
expertise in using some of these kinds of language appropriately. But how is 
this to be done? Not presumably by presenting students with texts designed to 
illustrate particular registers and merely noting the significant markers. This 
would become a rather tedious exercise in acquiring lexical taxonomies. An 
improvement on this would be to use such passages more productively, by 
preparing for example substitution exercises in which a registrally "marked" 
passage is reformulated in a neutral style. This would have the advantage of 
being an active exercise, though shifting to some extent the focus from the 
originallearning point of register. 
The aim of this paper is to attempt to show that there are interesting 
implications for the teaching of Spanish to advanced language students in the 
work developed by linguists who bave looked at kinds of linguistic patterning 
beyond the sentence. 
The study of text 
For a long time Linguistics was primarily concerned with the identification 
and formai analysis of relatively small segments of language. The resuli has 
been that there is now a considerable body of information on the syntax and 
phonology of languages. The study of "meaning" was held to be suspect because 
it was not thought to be susceptible to the same kind of objective analysis as 
syntax and phonology. Similarly the sentence was considered to be the largest 
unit of syntax so that everything above the sentence was regarded as being 
outside the proper scope of Linguistics and was only approachable from the 
viewpoint of rhetoric or literary stylistics. It is only relatively recently that 
linguists have begun to look seriously at the ways and contexts in which 
language is actually used and have attempted to identify other kinds of linguistic 
patterning than those within sentence boundaries. It is particularly Halliday 
whose work concerns "textual cohesion" that we want to consider, since the 
development of his work appears to offer interesting possibilities for those 
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invoived in teaching Spanish to advanced Ianguage students and in particuiar in 
expioiting advanced Ianguage texts. 
The present paper is oniy an attempt to provide a very brief and generai 
outline of the theory on which this work is based. After that we shall move on 
to consider in detail a possibie appiication. 
The work of M.A.K. Halliday is aimed at deveioping a sociai theory of 
Ianguage. This invoives an investigation of how Ianguage is used, for what 
purposes and how this is achieved within the Ianguage system itseif. Language 
is seen as a form of "behaviour potential" (M. Berry, 1975, pp. 23-25): what the 
user can do with Ianguage and uitimateiy what he can mean. 




the semantic system 
grammar and vocabuiary 
the phonoiogicai and orthographic system 
(after Haliiday, 1976) 
In this approach, grammar and vocabuiary are that part of the linguistic 
system in which meanings are encoded; in other words, the component that 
enabies a Ianguage user to finally express his meanings as sounds or as written 
symbols. Three major functional-semantic categories are postulated within 
which every mature language user operates constantly and simultaneously in 
producing instances of Ianguage. 




language as context, as being about something 
Ianguage as social interaction, the attitudes of the 
Ianguage user towards others and toward bis 
environment 
the text-forming component of the linguistic 
system 
(after Halliday, 1978) 
This attempt to bring lexis and grammar into one component is a significant 
step, in view of the fact that Linguistics treated them as separarte entities or 
avoided bringing Iexis into linguistic description at ali. Halliday observes (1978, 
p. 5) that there is no absolute division between lexis and grammar, grammar 
expressing the more generai meanings and lexis the more specific ones. 
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With this approach to linguistic theory the question arises of what is to be 
the fundamental unit of description. If the focus is to be upon meaning, then it 
cannot be the sentence since it is a grammatica} construct, traditionally regarded 
as the largest unit of grammar. The answer is that within Halliday's functional-
semantic approach the fundamental unit is a unit of meaning. Halliday and 
Hasan (1976) suggest what they simply cali "text", defined as any piece of 
language, spoken or written, of whatever length, that constitutes a unified 
whole. It is further conceived as a unit of "language in use" and not as a 
grammatica} unit like a sentence, clause, word or morpheme. It is therefore not 
defined in terms of its size or relations, i.e. in terms of any lower units that it 
consists of. A text does not consist of sentences but is realized by them. 
W e have not yet arrived at an adequate definition of text: its characteristic as 
text (i.e. its "texture") is derived both from its linguistic and its situational 
environment. The concept that Halliday and Hasan (op.cit.) use to describe the 
former is cohesion, which determines whether a text is seen to fit well together. 
To quote from Halliday and Hasan (op.cit., p. 4): 
"cohesion occurs where the interpretation of some element in the 
discourse is dependent on that of another. The one presupposes the 
other, in the sense that it cannot be effectively decoded except by 
recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up, and 
the two elements, the presupposing and the presupposed, are thereby 
at least potentially integrated into a text". 
Fundamental to an understanding of cohesion is the notion of a "tie". 
Consider the following example: 
Levante el teléfono y espere el tono de llamada. 
Una vez recibido dicho tono marque el numero. 
Clearly "dicho tono" in the second sentence refers back to "el tono de 
llamada" in the first. This back reference gives cohesion to the two sentences 
and enables us to interpret them as a whole, so that the two together constitute a 
text or part of a text. It is important to note that cohesion occurs by virtue of 
both pairs of items being present. The presupposition alone is insufficient: it · 
must be satisfied or there is no cohesion. It is therefore the relation between one 
item and another that is cohesive. A further important point to note is that 
cohesion essentially concems forms of relation beyond sentence boundaries. 
Within the sentence there are already grammatica} criteria governing the way 
units are structured (i.e. rules for noun and modifier, collocations, etc.). 
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J.wm.lleg6 ayer. il& has visto ya? 
No tengo ~. Tendré que comprar .una. 
;,Vas~?Nopuedo. 
Emilio no conocfa a Antonio. Por consiguiente .!!.Q 
sabfa gue estudiaba Medicina. 
Ana entr6 en la panaderfa. Se acerc6 al mostrador y 
empez6 a hablar con el panadero. 
Haliday and Hasan (op. cit.) take up approximately three hundred pages of 
their monograph giving a detailed account of the five kinds of tie while clearly 
we can only give a generai introduction in the present paper. The principle 
behind each kind of tie should be clear from the examples. There is at first 
glance some similarity between reference and substitution. Reference is a 
relation on a semantic level whereas substitution is a relation on the lexical-
grammatical level. The meaning of the reference item "lo" is some person 
(male) other than the speaker who can be identified by recourse to the 
environment: the cohesion derives from the semantic identity. As far as 
substitution is concerned, however, we are dealing with a relation within the 
text, a substitute being a sort of neutral element usually having the same 
structural function as the presupposed item. Ellipsis operates as a kind of 
substitution by "zero". 
Probably the most interesting kind of tie for didactic purposes is that 
provided by lexical cohesion since it is primarily with lexis that there is more 
scope J"or exploiting the notion of register. As already pointed out, wl)en it 
comes to deciding on whether a piece of language constitutes a text or just a 
random collection of sentences, the hearer/reader can resort to purely linguistic 
clues, i.e. within the text itself, and also to situational ones. At this point we 
should recall the role that Hallidily assigns to register, the concept that deals 
with the relations between language and situation. 
Figure 3. Major variables for the definition of register 
Field of discourse 
Tenor of discourse 
the total event in which the text is functioning; it 
includes the subject matter. 
the type of role interaction: the set of relevant 
permanent and temporary social relations among 
participants. 
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Mode of discourse the function of the text in the event, including the 
channel (spoken/written, improvised/prepared) and its 
genre (narrative, persuasive, didactic, etc.) 
(after Halliday, 1978) 
Figure 4 suggests the key dimensions along which we can assess the features 
of a text and ultimately assign it to a given register. The uniformity of subject 
matter is a necessary but not sufficient condition for defining register, great 
emphasis being also placed upon the functional aspects of the text. Halliday and 
Hasan (op. cit., p. 23) have attempted to show how important the correlation 
between register and cohesion is in determining what constitutes a text: 
"in generai if a passage hangs together as a text it will display a 
consistency of register. In other words the texture involves more than 
the presence of semantic relations of the kind we refer to as cohesive, 
the dependence of one element on another for its interpretation. It 
involves also some degree of coherence in the actual meanings 
expressed: not only or even mainly in the content, but in the total 
selection from the semantic resources of the language, including the 
various socio-personal or expressive components - the moods, 
modalities, intensities and other forms of the intrusion of the speaker 
into the speech situation". 
Texture is therefore seen to be the result of two kinds of semantic patteming: 
those of register and those of cohesion. Register defines the substance of a 
specific text. Cohesion is a process common to ali texts and serves to relate the 
substantive meanings of a given text with one another. 
The analysis of cohesion 
At this point, after introducing the concept of cohesion and indicating its 
relationship with register, we deem it appropriate to focus our attention on the 
ways in which cohesion works. A number of situational variables will 
determine the likely incidence and distribution of the various kinds of tie in a 
given piece of text, though clearly not ali the five types of cohesive tie will 
occur with equal frequency in any one text. For example, a routine conversation 
between two members of a family, close friends or colieagues in which the 
subject matter is weli known to both participants and especiaUy when the 
communicative function is not primarily informative, may be characterized by a 
relatively high incidence of reference items such as personal and demostrative 
pronouns, substitution items and ellipsis accompanied by low lexical density. In 
the text chosen for this demonstration, on the other hand, the distribution and 
frequency of the various ties is rather different. It is an extract - just a few 
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sentences - taken from an article from a Spanish daily newspaper (''La 
Vanguardia "). The ~ is situated within the generai area of politica) and 
economie affairs, with a particular focus on industriai relations and the attitudes 
of the managerial class faced with a period of economie difficulties. The writer's 
intention is to review recent events, inform and provoke a reaction in the reader. 
He assumes he can draw upon some rather specific shared knowledge between 
himself and the reader. For example, he does not feel it necessary to explain 
exactly what the "Confederaci6n Espai'iola de Organizaciones Empresariales" is 
and he feels able to refer to the "conclusi6n de la crisis del Golfo" on the 
assumption that we know and understand that very important item of 
background information. The tsmQr is formai: a specialist journalist is addressing 
a readership of educated adults, so that standard language forms are used. The 
.I!!Q!k is carefully prepared, written, direct, forceful and contentious in purpose. 
Given this configuration from the context of situation, it is not surprising to 
find a high concentration of lexical materia) in our illustrative text. In the 
analysis presented bere it is lexical cohesion that makes the largest contribution 
to the texture of the piece of text. A more detailed explanation of this type of 
cohesive tie is therefore appropriate. 
Halliday and Hasan (op. cit.) suggest two major categories of lexical 
cohesion: reiteration and collocation. As already stated, underlying ali five kinds 
of cohesive tie is the concept of presupposition, that is, cohesion implies a 
process by means of which meanings are carried through a text by the 
systematic relationship of presupposed and presupposing items. In the case of 
lexical cohesion, in a text words are used in a variety of ways, either to hold 
constant cohesive links with an earlier reference item - by repetition or near 
repetition of that item - or to develop and extend it by exploiting a number of 
degrees of semantic relationships (e.g. synonymy: jumper - sweater). Lexical 
reiteration is the category of lexical cohesion that covers those kinds of semantic 
relations that are most obviously systematic. The following four subcategòries 
can be identified: 
Lexical reiteration 
l) repetition of same item: 
2) synonym or near synonym: 
3) superordinate: 
4) "generai" item: 
Empecé el examen de la prueba. 
El examen fue muy diffcil. 
El escrutinio fue muy diffcil. 
La tarea fue muy diffcil. 
El asunto fue muy diffcil. 
With reiteration we are dealing with fairly clear kinds of semantic relations. 
It can be agreed that in Ianguage learning, especially at advanced stages as in the 
case of simultaneous or consecutive interpretation, students will have to become 
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aware of these kinds of relations and acquire some skill in using them. Halliday 
and Hasan (1976), however, referto the need to take into account broader kinds 
of systematic lexical relationship when they say (p. 285): 
"W e can therefore extend the basis of the lexical relationship that 
features as a cohesive force and say that there is cohesion between any 
pair of lexical items that stand to each other in some recognisable 
lexico-semantic (word-meaning) relation". 
Given so flexible a definition, not only can we handle such relations as 
antonymy (e.g. male-female) and complementarity (e.g. boy-giri) but also many 
other kinds of lexical patterns, falling within the spectrum of lexical 
collocation. Under this heading we bave to deal with kinds of lexical relations 
that are more difficult to assign to systematic categories but which do 
neverthless exhibit patterning and are of great importance in contributing to the 
texture and meaning of given texts. When lexical items that are related 
semantically occur in a text, especially when dose to each other, we can expect 
them to be cohesive. In our illustrative text, for example, when sequences occur 
such as "presidente ... organizaci6n ... empresarios ... " or "anuncios ... prensa ... 
cutlas ... radio ... " etc., a cohesive effect results not because of the same kind of 
systematic relation as occurs in lexical reiteration but because such items tend to 
co-occur or collocate in the same linguistic environment. Lexical items that 
have the same collocational patterns, therefore, will produce a cohesive effect if 
they occur in adjacent sentences. Moreover, the longer the text and the greater 
the concentration of lexical material, the more likely it is that quite long 
cohesive chains will be set up stretching through whole texts on the basis of 
this kind of lexical relation. 
The sample text 
The present analysis has been carried out on the first paragraphs of the text 
(APPENDIX l) using the system employed by Halliday and Hasan (op.cit.). 
This involves identifying the cohesive ties in the text and codifying the 
information on a table (APPENDIX 2) which then serves as a visually clear 
basis for further generalizations on the patterns of cohesion and register 
displayed by the sample text. The table contains six columns. All the sentences 
in the text are numbered and the appropriate number is entered in column one, 
while column two records the number of ties present in each sentence. Each tie 
identified is then inserted under column three and numbered. The fourth column 
assigns each tie to one of the five categories of cohesion (higher case) and, 
where appropriate, indicates a sub-category (lower case or number). For example 
an item coded as Lr2 would be an instance of the second sub-category of lexical 
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reiteration, i.e. synonymy. The purpose of the fifth column is to indicate the 
distance in the text between the presupposed item and the presupposing cohesive 
tie. Any instance of cohesion may be immediate (i.e. the presupposed item 
occurs in the previous sentence) or "not immediate". In the latter case, it may be 
"mediated" (involving ties in intervening sentences that form a chain of 
presupposition linking the originai item with the tie in question), or "remote" 
(involving one or more intervening sentences that do not form such a chain), or 
both. The coding for these is as follows: 
immediate: 
not immediate: mediated [number of interv. sentences] 




Finally, the presupposed item is entered under column six, or in the case of 
mediated ties, the whole series of items involved in the chain of presupposition. 
One of the aims of this paper has been to point out the joint contribution of 
cohesion and register in creating "texture" and in conveying meanings. 
Looking first at the generai features of cohesion in this text we find as 













Two major types of reference are identified: endophoric (reference withih the 
text) and exophoric (reference outside the text). Endophora with its two subtypes 
- anaphora and cataphora - is essential to the cohesion of the text since it 
concerns the relation within the text between a presupposed item and a 
presupposing one. Anaphora is more common. It involves a reference back in a 
text ("ayer compré un libro interesante; lolei anoche"). Cataphora operates in the 
apposite direction ("éste es el libro que compre ayer"). 
Exophora, being a reference outside the text to the context of situation, is 
therefore not cohesive since it does not serve to bind elements within the text 
("i,Cuando compraste ese libro?"). In this case reference is not made to an item 
in a previous text (although it is possible) , but rather to the physical 
environment in which the dialogue is taking piace. Understandably this type of 
reference, involving implicit rather than explicit meaning, can cause serious 
comprehension problems in both native and foreign language contexts. 
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Obviously ali instances of articles are catapboric since they always precede a 
noun but tbis sense of catapbora is not wortb indicating in an analyzed text. 
What we do need to note, bowever, is tbe fact tbat articles, especially definite 
articles, often occur in a text witb an anapboric value to refer to specific items 
that bave appeared earlier. Of the 7 referential ties listed, six are anapboric but 
not ali the presupposed reference items are equally easy to retrieve froin tbe text 
since only nos. 2, 23 and 41 accompany nouns tbat are repetitions of earlier 
items. In tbe case of nos. 9, 12 and 21 tbe relationsbip between these items and 
tbe presupposed ones is one of referential identity but this is less obvious 
because of tbe fact tbat eacb accompanying noun stands in a more complex 
relation to tbe presupposed items (2 collocations, l synonym). Item 20 is 
exophoric since tbere is no way of retrieving tbe implied presupposition from 
witbin tbe text. Tbis is a good example of tbe kind of difficulty tbat students 
typically encounter in texts of "mature" Spanisb. 
As far as ellipsis is concerned, it must be remembered that, wben discussing 
cohesion, we are talking about relations witbin texts, not within sentences, 
where structural (grammatical) constraints govern tbe patterns that occur. For 
example, in sentence 4 tbere are two instances of ellipsis "titulado .... 
convocado ... " wbicb are entirely grammatical and therefore not cobesive. For 
ellipsis to occur cobesively an item that occurs at a given point in a text needs 
to be reduced or omitted by ellipsis at some later point. There are, bowever, two 
interesting cases in the text tbat are simultaneously instances of ellipsis and of 
lexical cobesion: items lO and 13 are cobesive by collocation but could occur in 
fuller form, "la partida (de tute) .... el acto (de la reuni6n de la Confederaci6n) ... ". 
Again sucb cases as tbese are liable to cause problems for tbe unsuspecting 
student wbo is not made sensitive to tbe lexical relations tbat are set up in tbe 
te x t. 
In terms of lexical cobesion, three major strands of information content can 
be identified from the lexical patterns that emerge: 
- a meeting (has been beld) 
- (it is a meeting) of managers 
- (the managers are) angry. 
Tbese three strands are tbe bulk of tbe subject witb a subsidiary strand - tbe 
current economie difficulties- serving as a background (N.B. "el espectro de la 
recesi6n" and "la conclusi6n de la crisis del Golfo" are exopboric). Tbere are 
some important points to note in the initial development of tbe second strand. 
For example tie no. l, sentence no.2 bas been coded as Lc/Lr. Tbis is because 
"presidente" stands in collocational relation to "CEOE" - a grammatically 
singular tbougb semantically plural item - but is indirectly linked to "jugador de 
tute", wbicb is normally both grammatically and semantically singular yet bere 
is semantically plural because of tbe simile linking it to "CEOE". Similarly 
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"clamaba", though grammatically linked to "presidente", reiterates "daba un 
sonoro pui'ietazo" from sentence no. l. Although six items are coded as Lrl (the 
simplest type of reiteration) in only in one case (no. 24) is there identity of 
reference with the presupposed item (no. 19). Item 3 "Organizaci6n" serves as a 
repetition of "Confederaci6n de Organizaciones". Item 8 is particularly 
interesting since there is actually no corresponding presupposed item present in 
the text, but the presence of "Empresariales" in the previous sentence 
presumab1y indicates the link with a referent outside the text. Item 42 "pobre 
empresario" is another instance of the exploitation in the text of the contrast 
between grammatically singular and semantically plural features in respect of a 
given reference item. There would be referential identity only on condition that 
we ignare the plural "empresarios" already set up within the text. Another point 
that should be noted about the pattem of lexical cohesion is the relation between 
"promoci6n publicitaria" and "anuncios", "cufias", "vallas callejeras" and 
"carteles". ali of which are instances of the former . A fina! important 
generalization about the pattems of cohesion exhibited by the text and captured 
in the table is the fact that column 5 reveals clearly. by the number of 
immediate and mediated ties, how well ordered the cohesion is. 
As a fina! demonstration of the semantic structure of the passage we have 
included a diagram in which the major semantic networks are mapped. The 
method used is tentative, but hopefully a first helping step in approaching the 
complexity of semantic relations that are typically exhibited by ali texts. 
Conclusions 
In this paper we have tried to suggest that teachers of advanced language 
students, as in the case of the courses of consecutive and simultaneous 
interpretation, can benefit in some ways from the work carried out in the area 
known as "text linguistics". This research reflects the shift of attention away 
from the study of syntax to the study of semantics and language use. 
Firstly, in our opinion, before students are expected to enter the booth, or 
even to summarize and translate difficult passages, they should be taught how to 
understand the ways in which text in generai and particular kinds of text from 
specific registers function and especially how "meanings" are conveyed by 
language users. This can be done by carrying out analyses at various levels of 
elaborateness of the kind illustrated here. 
Secondly, as an extension of the wqrk in "register", students could be given 
exercises in understanding and manipulating the various kinds of semantic 
relations that can exist between lexical items. The attention could then be 
focussed on how cohesive ties can be used in order to transmit information 
clear1y in both the foreign and one's own language. 
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APPENDIX l 
Enlaces extraoracionales, Sevilla, Alfar, 
1987(pp. 17-37). 
"Register in descriptive linguistics and 
linguistic sociology" in O.U. Villegas (ed.), 
lssues in sociolinguistics, The Hague, 
Mouton, 1979. 
Como un castizo jugador de tute, furioso tras una racha de malas jugadas, la 
Confederaci6n Espanola de Organizaciones Empresariales (CEOE) daba ayer un 
sonoro punetazo encima de la mesa del Gobierno. El presidente de la 
Organizaci6n clamaba contra el espectro de la recesi6n. Y al tiempo exhortaba a 
mas de 20.000 empresarios a no abandonar una partida donde pintan bastos. 
El acto, pomposamente titulado de "afirmaci6n empresarial" y convocado 
bajo el lema "iResistamos! ", era la primera concentraci6n de empresarios 
promovida tras la conclusi6n de la crisis del Golfo. Para esta convocatoria los 
empresarios han tenido rigorosamente en cuenta la maxima de los mfnimos 
costos y los maximos beneficios, ya que el presupuesto de promoci6n 
publicitaria apenas ha rebasado los cinco millones de pesetas. Dos anuncios en 
la prensa, varias cunas en la radio, vallas callejeras y 30.000 carteles a 50 
pesetas la encoladura: eso ha bastado para que a coro rugiera el "pobre" 
empresario. 
La protesta de los empresarios se desglosa como una letanfa machacona: 
flexibilizaci6n de las plantillas, liberalizaci6n residua de los precios, ampliaci6n 
del crédito y una mayor clarificaci6n de la politica tributaria del Gobierno. La 
queja mayor se centra en la primera de éstas que, sin eufemismos, algunos 
llaman despido libre. Sin embargo, una flexibilizaci6n efectiva - segun el 
presidente - no supondrfa un despido masivo. Habrfa incluso mas puestos de 
trabajo, pues muchos empresarios no amplfan plantillas en la actualidad por 
temor de no poderse desprender de ellos en una mala coyuntura. 
- El acto no es una protesta - matizaba un miembro del Comité Ejecutivo. -
Se trata de que se comprenda que, sin nosotros, el pafs no puede progresar. 
Tirios y troyanos de todas las empresas, cualquiera que sea su tamano, 
comparten problemas y todos se sienten amenazados por el galopante fantasma 
de la recesi6n. 
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APPENDIX2 
Framework for analvsis of cohesive oattems 
Sent No. No.of ties Cohesive item Type Distance Presupposed item 
l 
2 5 l - el presidente Lc/Lr o CEOE/furioso jugador 
2 -la Ran. o CEOE 
3 - Organizaci6n Lrl o CEOE 
4- clamaba Lc/Lr o CEOE/daba un son. p. 
5- recesi6n Le o CEOE/Gobiemo 
3 6 6- y c S.l 
7 - exhortaba Le o clamar 
8 - 20.000 empresarios Lrl 
9- una Ran. R. l tute 
10-partida Le/E R. l tute 
11- bastos Le R. l tute 
4 9 12- El Ran. M. l organizaci6n>>CEOE 
13- acto Le/E M. l organizaci6n>>CEOE 
14 - aflfDlaci6n Le M.O. exhortaba>>elamaba 
15- empresarial Lrl M.O. exhortaba>>elamaba 
16- convocado Le M.O. acto> >organizaci6n 
17 - jResistamos! Le M.O. exhortaba>>elamaba 
18- concentraci6n Lr2 M.O. acto> >organizaci6n 
19 - empresarios Lrl M.O. empresarios 
20 - eone. de la erisis Re x presupposition outside text 
5 11 21 - esta Ran. M. O. acto 
22 - eonvocatoria Lr2 M.O. acto 
23- los Ran. M.O. empresarios 
24 - empresarios Lrl M.O. empresarios 
25 - rigurosamente Le M.O. jResistamos! 
26- maxima Le R. l le ma 
27 - los minimos ... Le R.2 espectro de reces. 
28 - presupuesto Lc/Lr3 los minimos .. benef. 
29 - promoci6n publ. Le o empresarios 
30 - rebasado Le o presup.>>los minim. 
31 - los 5 m. de pes. Le o presup.>>los minim. 
6 11 32 - anuneios Lr2 o promoci6n publieit. 
33- prensa Le o promoci6n publieit. 
34 - eunas Lr2 M anuneios>>prom. pub. 
35- radio Le M prensa>>prom. publ. 
36- vallas eallej. Lr2 M euiias>>anune.>>prom. 
37 - earteles Lr2 M vallas>>euiias>>ete. 
38 - 50 pesetas Lr2 o 5 millones de peset. 
39 - encoladura Le carteles 
40- rugiera Lr2 M. l i Resist. !> >exhort.> > 
41- el Ran. M.O. los empr.>>el pres.> 
42 - "pobre" empresario Lrl M. O. los empr.>>el pres.> 
APPENDIX 3 
Reuni6n de emoresarios enoiados 
acto ... convocado Confederaci6n de or~ - cllba ~f~o jug. de tute 
~ - exortaba un sonoropiifietàzo 
concentraci6n (de / '\_ \ 
empresarios) empresarios presidente 
l afrrmaci6n partida empresarial 
convocatoria 
"el pobre" empresario bastos la mesa 
l del Gobierno jResistarnos! l 
mfnimos costos y rigurosamente 
mmdmos beneficios el espectro 
de la recesi6n 
rugiera a coro 








la radio callejeras 
carteles 
LA TRADUZIONE MEDICA DALL'INGLESE IN ITALIANO: 
ANALISI DI UN CASO 
Maurizio Viezzi 
Introduzione 
Peter Newmark (1988, p. 151) sostiene che "technical translation is 
primarily distinguished from other forms of translation by terminology, 
although terminology usually only makes up about 5-10% of a text ". Appare 
fondato ritenere, però, che anche parte del rimanente 85-90% di un testo 
caratterizzi la traduzione tecnica, attraverso scelte stilistiche e sintattiche che 
sono proprie dei linguaggi utilizzati nei diversi campi e dalle diverse professioni. 
Con ciò si vuoi dire che la traduzione tecnica comporta, oltre all'uso della 
terminologia specializzata, anche l'adesione ad uno stile particolare: di volta in 
volta lo stile (o il linguaggio convenzionale) l utilizzato dai ricercatori medici, 
dai fisici, dai matematici, ecc. 
Se non si vuole che la traduzione sia merotranscodage, bensì adeguata 
réexpression 2 del senso di un testo (o meglio produzione di un testo in lingua 
d'arrivo sulla base di un testo in lingua di partenza), allora la traduzione tecnico-
scientifica deve essere caratterizzata non solo dalla precisione terminologica ma 
anche dal rispetto delle convenzioni stilistiche e sintattiche che sono proprie dei 
testi prodotti nell'ambito delle discipline in questione. 
Nello studio che viene qui presentato, alcuni testi medici in lingua inglese 
sono stati messi a confronto con le relative traduzioni pubblicate in Italia. La 
particolarità di questo studio sta nel fatto che tali traduzioni non sono opera di 
traduttori professionisti, bensì di specialisti dei vari campi della medicina. Si è 
ritenuto che le traduzioni considerate associassero l'accuratezza del contenuto, la 
precisione terminologica e la configurazione stilistica tipiche dei testi medici. 
Queste traduzioni effettuate da traduttori-medici, vero esempio di produzione di 
l Hatim e Mason (1990, p. 10) operano una distinzione fra "style" ("motivated 
choices made by text producers"), "idiolect" ("unconscious linguistic habit") e 
"conventional patterns of expression which characterise particular languages". 
2 "Il semble maintenant acquis que dans la traduction humaine, l'acte traduisant 
n'est pas une opération de transcodage linguistique, mais l'enchainement d'une phase 
d'assimilation du message originai et d'une phase de réexpression dans la langue 
d'arrivée" (Gile, 1986, p. 26). 
Transcoder: "aller d'une langue à l'autre en convertissant des signes en d'autres 
signes"; traduire: "déterminer la signification pertinente de ces signes pour en 
trouver l'équivalent dans l'autre langue" (Lederer, 1986, p. 15). 
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testo (in lingua d'arrivo) a partire da un testo dato (in lingua di partenza), offrono 
quindi l'opportunità di un confronto stilistico, sintattico e terminologico fra il 
linguaggio medico inglese ed il linguaggio medico italiano, e rappresentano, 
verosimilmente, un modello di produzione di testo medico cui ispirarsi 
nell'effettuazione di traduzioni in questo campo specifico. 
Funzioni della lingua e tipologie di testo 
Prima di prendere in esame il materiale analizzato, è opportuno fare alcune 
considerazioni teoriche relative ai testi tecnico-scientifici ed alla traduzione 
scientifica. 
Riprendendo un concetto già espresso da K.Btihler, Peter Newmark (1981, 
pp. 13 e ss.) identifica tre funzioni principali della lingua: la funzione 
espressiva, la funzione informativa e la funzione vocativa. Anche se tutti i testi 
possono essere definiti "informativi", le tre funzioni caratterizzano in misura 
diversa i vari tipi di testo. In particolare, sono prevalentemente "espressivi" i 
testi il cui nucleo di riferimento è la mente di chi parla o scrive (e cioè "serious 
imaginative literature, authoritative statements, autobiography, personal 
correspondence "); sono prevalentemente "informativi" i testi il cui nucleo di 
riferimento è rappresentato dalla situazione esterna, dai fatti, dalla realtà al di 
fuori della lingua (e cioè i testi scientifici, tecnici, commerciali, industriali, 
economici, ecc.); e sono prevalentemente "vocativi" i testi il cui nucleo di 
riferimento è dato dai lettori (e cioè "polemica/ writing, publicity, notices, 
propaganda, popular literature ") (Newmark 1988, pp. 39 e ss.). 
Secondo Newmark (1981, p. 13), quindi, i testi "tecnici" o "scientifici" sono 
caratterizzati dalla funzione informativa o, più esplicitamente, da una funzione 
che l'autore stesso definisce "cognitive, denotative, representational, intellectua/, 
referential, descriptive and objective ". 
Secondo de Beaugrande e Dressler (1981, p. 186), i testi scientifici 
appartengono ai tipi di testo la cui funzione è "to increase and distribute 
knowledge about the current/y accepted 'rea/ world'. Scientific texts serve this 
purpose in their attempt to explore, extend, or clarify society's knowledge store 
of a special domai n of 'facts' by presenting and examining evidence drawn from 
observation or documentation ", laddove facts sono "propositions held t o be 
true in the rea/ world "(1981, p. 146). 
A proposito dei tipi di testo di cui qui si tratta, Jean Delisle (1980, p. 22) 
introduce un'altra espressione: "textes pragmatiques" i quali "servent 
essentiellement à véhicu/er une information et dont l'aspect esthétique n'est pas 
l'aspect dominant ". In particolare, Delisle afferma che "le texte pragmatique se 
distingue du littéraire par /es traits suivants: il est ulus dénotatifque connotatif. 
il renvoie à une réalité plus ou moins objectivée. il a pour but vrincival de 
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communiquer une information. il donne lieu généralement à une seule 
illterprétation. il se formule paifois dans un 'langage codi,(ié'. il a une utilité 
immédiate et souvent éphémère et. enfin. il est plus pu mojns didactique "(1980, 
pp. 32-33). 
Ancora de Beaugrande e Dressler sostengono che nei testi scientifici"the 
demandsfor cohesion and coherence ... are elaborately upheld "(1981, pp. 183-
184). Giova qui ricordare che cohesion e coherence sono due dei sette standard 
di testualità identificati dai due autori e sono da loro così definiti: cohesion, "the 
ways in which the components of the surface text are mutually connected wjthin 
a sequence "; coherence, "the ways in which the componellts of the textual 
world, i.e. the configuration of concepts and relations which underlie the SU/face 
text, are mutually accessible and relevallf " (1981, pp. 3-4). 
La traduzione tecnica 
Claude Bédard (1986, p. 177) afferma che la traduzione letteraria non è più 
prevalente, e dice che " .. . les textes à traduire sont de plus en plus d'une autre 
nature: leur contenu n'est ni esthétique, ni historique, ni personnel, mais est 
centré sur une information à transmettre à un lecteur: c'est ce qu'on appelle /es 
textes pragmatiques. La traduction technique se situe sous la branche spécialisée 
de la traduction pragmatique ". Bédard propone poi per la traduzione uno schema 
di questo tipo: 
TRADUCTION 
l \ 





A parte l'aspetto terminologico, e si è già vista la quantificazione della 
componente terminologica proposta da Newmark, la traduzione tecnica è, 
fondamentalmente, produzione di testo tecnico e, come tale, avrà tutte le 
caratteristiche che dipendono dalle specifiche funzioni comunicative di un testo 
di quella natura. Come dice Delisle (1980, p. 16):"La traduction de textes 
pragmatiques est un art de réexpression fondé sur l es techniques de rédaction ". 
La traduzione tecnica risulta, quindi, essere una sorta di manipolazione della 
lingua (maniement du langage ) che "exige une double compétence.· une 
'compétence de compréhension' pour évaluer le vouloir-dire de l'auteur du texte 
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originai (l'exégèse) et une 'compétence de réexpression' pour recomposer ce texte 
dans une autre langue (les techniques de rédaction)" (Delisle 1980, p. 98). 
E se anche l'aspetto estetico passa in secondo piano ("En traduction 
informative,l'exigence esthétique cède le pas aux contraintes de clarté, de rigueur 
d'expression et de respect des règ/es de rédaction ", Delisle 1980, p. 32), le 
esigenze dello stile non possono essere trascurate. Scrive J. Maillot: "Il est 
certain que la traduction technique n'est nullement un exercice littéraire, mais le 
style étant en fait la façon d'exprimer la pensée à l'aide des ressources de la 
langue, les memes problèmes se poseront toujours, quel que soit le domaine 
dans l eque/ s'exerce l'activité du traducteur " 3. 
Al termine di questa breve disamina teorica e prima di presentare i risultati 
dell'analisi effettuata, si potrebbe quindi suggerire una definizione: la traduzione 
tecnica è la ti-espressione in lingua d'arrivo di un testo in lingua di partenza a 
carattere prevalentemente informativo, nel rispetto di specifiche norme di 
produzione testuale. 
Presentazione dello studio 
Obiettivi 
L'obiettivo principale di questo studio consiste nell'identificare, attraverso la 
traduzione, le principali caratteristiche, strutturali e terminologiche, di testi 
medici in lingua italiana ed in lingua inglese. Si è già detto che la traduzione 
tecnica non è soltanto terminologia, ma è anche stile, strutture e adesione ad un 
linguaggio convenzionale. Le traduzioni analizzate nel corso del presente studio, 
effettuate non da traduttori professionisti ma da medici, sembrano costituire un 
corpus ideale per l'analisi delle caratteristiche del testo, alla ricerca di quegli 
elementi che, al di là della terminologia specializzata, fanno di un testo un testo 
medico; quegli elementi, cioè, che fanno sì che una traduzione non sembri tale, 
ma sembri un testo prodotto autonomamente (il che rappresenta, 
verosimilmente, l'obiettivo-qualità di ogni traduzione). Pur nei limiti propri di 
una ricerca che riguarda una limitata quantità di materiale, questo studio si 
propone anche di identificare una sorta di modello di produzione testuale cui 
potrebbe o dovrebbe ispirarsi chi si impegna nella traduzione di testi medici. 
3 J.Maillot, La traduction scientifique et technique, Edisem, Saint-Hyacinthe, 
1981, p. 98, citato da Bédard (1986, p. 192). 
La traduzione medica dall'inglese in italiano: analisi di un caso 51 
Materiale utilizzato 
I testi analizzati in questo studio sono tratti da tre diversi capitoli 
dell'Edizione Internazionale dell'Harrison's Principles of Internai Medicine e dalla 
corrispondente edizione italiana. Pubblicato da una quarantina d'anni, l'Harrison's 
è diventato un fondamentale testo di consultazione per gli studenti di medicina 
del mondo intero. Da alcuni anni, all'Edizione Internazionale in lingua inglese si 
affiancano edizioni nazionali in altre lingue. Per questo studio è stata utilizzata 
I'Undicesima Edizione4. 
I testi prescelti sono tratti dai seguenti capitoli: capitolo l, The practice of 
Medicine , scritto dai curatori dell'edizione originale (it.: La pratica della 
medicina , traduzione di R.Contadore); capitolo 58, Molecular Genetics and 
Medicine , di A.L.Beaudet (it.: Genetica molecolare e medicina , traduzione di 
R.Mantovani); e capitolo 211, Pulmonary Thromboembolism, di K.M.Moser 
(it.: Tromboembolia polmonare , traduzione di R.Latini). Il capitolo l ed il 
capitolo 58 sono stati analizzati per intero, mentre per il capitolo 211 è stata 
considerata soltanto la parte relativa alla terapia. 
I tre testi sono molto diversi. Il primo è una sorta di introduzione alla pratica 
medica, ricca di consigli sul tipo di rapporto che il medico deve intrattenere con i 
suoi pazienti, e rappresenta senz'altro le opinioni degli autori. Il secondo testo 
presenta dei dati di fatto (fa, come si diceva, riferimento alla realtà esterna), e si 
configura come un resoconto oggettivo di fatti concreti. Il terzo testo, infine, 
fornisce consigli e suggerimenti riguardo a specifici interventi terapeutici, 
presentando varie opzioni selezionate dalla letteratura la cui interpretazione e 
scelta sono lasciate ai lettori. 
Benchè non costituiscano una fedele riproduzione delle tre funzioni testuali 
precedentemente descritte, i tre testi hanno contenuti diversi ed assolvono 
funzioni diverse, pur rimanendo testi medici (scritti e, vale la pena di ribadirlo, 
tradotti da medici). 
Questo è l'ambito nel quale le due lingue sono state messe a confronto, al 
fine di evidenziarne le caratteristiche salienti ed identificarne le differenze più 
significative. 
Prima di passare ai risultati della ricerca, che sono presentati nella sezione 
seguente, è necessaria una premessa di ordine metodologico. Potrebbe risultare 
pretenzioso o scorretto cercare di identificare delle caratteristiche linguistiche 
generali in un corpus così limitato: differenze e peculiarità, infatti, potrebbero 
4 Edizione internazionale: E.Braunwald, K.J.Isselbacher, R.G.Petersdorf, 
J.D.Wilson, J.B.Martin, A.S.Fauci (Eds.), Harrìson's Prìnciples of Internai 
Medicine. Eleventh Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1987. 
Edizione italiana: Harrìson. Principi dì medicina interna . Undicesima Edizione. 
McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 1988. 
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essere semplicemente dovute al particolare idioletto dell'autore o del traduttore e 
potrebbero, quindi, non essere in alcun modo significative. Va però sottolineato 
che i testi considerati riguardano argomenti diversi ed hanno funzioni diverse, e 
sono stati scritti e tradotti da persone diverse: quando in quest'ambito di ricerca si 
ritrovano regolarmente certe caratteristiche, si può legittimamente sostenere che 
tali caratteristiche vadano riferite non soltanto ai testi esaminati, ma al 
linguaggio medico in generale. 
Analisi 
Il confronto fra i testi in lingua inglese ed i testi in lingua italiana ha 
permesso di osservare alcune tendenze divergenti relative all'aspetto sintattico, 
all'aspetto stilistico ed all'aspetto terminologico. Questi ed altri aspetti verranno 
qui di seguito analizzati e discussi. 
La prima osservazione si riferisce alla tendenza italiana ad utilizzare forme 
impersonali nella traduzione di forme inglesi in cui viene espresso un soggetto 
determinato. Per esempio: 
l) a strong personal relationship is essential/ è essenziale che vi sia un 
ottimo rapporto 
2) an ejfort should be made l è importante effettuare uno sforzo 
3) the confidentiality shou/d be emphasized l si ricordino le caratteristiche di 
confidenzialità 
4) the syndrome is a group of symptoms l con il termine di sindrome si 
intende ... 
5) physicians need to approach the patient not as a ... /non si deve consi-
derare il paziente ... 
6) bed rest is indicated l si consiglia riposo a letto 
Una seconda tendenza osservata nei testi italiani riguarda l'uso di frasi che 
sono "più esplicite" delle corrispondenti frasi in lingua inglese. Eccone alcuni 
esempi: 
7) the role of science /il ruolo SVOLTO dalla scienza 
8) bring them to the doctor /lo portano a CONSULTARE il medico 
• 
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9) knowledge gained l i dati che E' POSSffiiLE ottenere 
10) the discovery of l la scoperta DELL'ESIS1ENZA di 
11) the clinica/ power l l'efficacia DAL PUNTO DI VISTA clinico 
12) may be the key t o the solution l può rappresentare la chiave con cui È 
POSSIBILE risolvere 
Si può notare che le frasi italiane, pur essendo più esplicite, non sono in 
alcun modo più chiare delle corrispondenti frasi inglesi, né sono più chiare delle 
frasi che si indicano qui di seguito e che sarebbe stato possibile utilizzare 
mantenendo una più stretta aderenza strutturale all'originale: 
7a) il ruolo della scienza 
8a) lo portano dal medico 
9a) i dati ottenuti 
lOa) la scoperta di 
l la) l'efficacia clinica 
12a) può essere la chiave per la soluzione 
In entrambi i casi ("impersonalizzazione" ed "esplicitazione") si è in presenza 
di un arricchimento e di un allungamento delle frasi. Ciò produce forse un 
effetto stilistico, ma non vi è alcun effetto funzionale. Al contrario: viene 
utilizzato un maggior numero di parole per trasmettere la stessa quantità di 
informazioni. L'impressione è che il più alto numero di elementi (non 
informativi) che il lettore italiano si trova a dover elaborare non contribuisca a 
facilitare la lettura. 
Ulteriori aspetti di queste tendenze sono documentati dai seguenti esempi. 
Ancora una volta è opportuno richiamare l'attenzione sul gran numero di 
elementi non informativi che vengono inseriti nel testo italiano: 
13) These include .. . l Tra queste si devono ricordare ... 
mentre sarebbe stato più semplice e più breve ricorrere a "Queste 
comprendono" oppure a "Tra queste: ... "; e 
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14) with each succeeding year, nwre drugs are released l ogni anno si 
assiste a un progressivo incremento del numero dei farmaci immessi 
sul mercato 
in cui il traduttore, pur stringato nell'espressione avverbiale temporale, 
introduce una forma impersonale ("si assiste") e per il succinto "more drugs " 
ricorre a "un progressivo incremento del numero dei farmaci"; e ancora: 
15) in sue h a stressful situation l al fine di controllare le possibili cause 
di ansia 
vero e proprio esempio di overtranslation . 
Gli esempi (13) e (14) rappresentano adeguatamente una tendenza osservata 
in tutti e tre i testi: la struttura superficiale dell'italiano è "più complessa" di 
quella inglese. Va notato che tale complessità dipende da scelte deliberate poichè 
si sarebbero potute utilizzare strutture "più semplici" (analoghe alle strutture del 
testo originale) senza alcuna perdita di informazione. In altre parole, si può 
ritenere che queste scelte sintattiche dipendano da considerazioni e preoccupazioni 
di ordine stilistico. 
Tendenze analoghe sono state osservate per quanto concerne la traduzione di 
singole parole. Ecco alcuni esempi: 
16) large genomes l genomi di cospicue dimensioni 
17) neighboring l posto nelle immediate vicinanze 
18) diversity l eterogeneità 
Si avvertono chiaramente in questi esempi preoccupazioni di stile e di 
registro. Soluzioni più immediate, quali "grandi" per "large ", "vicino" per 
"neighboring "e "diversità" sembrano ai traduttori inadeguate a testi di questo 
livello (e ancora una volta il testo italiano è più lungo e presenta una struttura 
più complessa, con tre e quattro parole rispettivamente utilizzate per la 
traduzione degli aggettivi negli esempi (16) e (17). 
La tendenza inglese ad utilizzare parole "comuni" è evidente anche in un 
contesto più specificamente medico, mentre nel testo italiano si ricorre 
comunque alla terminologia "specializzzata". Per esempio: 
19) generalized weakness l astenia 
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20) liver disease l epatopatia 
Naturalmente esistono in inglese i corrispondenti termini "specialistici", ma 
lo spirito della lingua (o della professione) concede agli autori la facoltà di 
scegliere, mentre, a quanto pare, l'uso dell'espressione "mal di fegato" non è 
prevista dalle norme che regolano la produzione di testi medici in lingua italiana. 
E' interessante, fra l'altro, notare che la parola inglese "disease " che ha, nel 
linguaggio comune, la stessa collocazione dell'italiano "malattia" viene 
regolarmente utilizzata nei testi considerati ed è costantemente tradotta con 
"patologia", mentre l'unica occorrenza di "pathology" suggerisce al traduttore 
l'utilizzazione di "forma patologica" (ancora una forma complessa: sostantivo+ 
aggettivo per tradurre un singolo sostantivo). La tendenza alla semplificazione 
propria dei testi inglesi è pure dimostrata dall'uso prevalente delle parole di 
origine anglo-sassone "clotting "e "b/eeding " rispetto alle equivalenti 
"coagu/ation "e "haemorrhage" (di origine latina e greca rispettivamente), e 
dall'uso esclusivo di "history " al posto di "anamnesis " (da notare, a questo 
proposito, che nel primo dei tre testi esaminati "history taking " diventa, in 
italiano, addirittura "raccolta anamnestica"). 
Ancora due esempi per dimostrare le profonde differenze stilistiche e 
sintattiche fra i testi in lingua inglese ed i testi in lingua italiana: 
21) ... produce pathology l ... determinano l'insorgenza di una forma 
patologica 
22) to receive heparin l essere sottoposti a trattamento eparinico 
Ecco quindi delinearsi a partire da questi esempi (che rappresentano soltanto 
una selezione da una molteplicità di casi analoghi osservati) le tendenze 
nettamente divergenti che caratterizzano le due lingue. 
In particolare, le frasi italiane tendono ad essere più "ricche", più lunghe, 
formalmente più esplicite, in altre parole più complesse, delle corrispondenti 
frasi inglesi, senza però risultare più chiare o più immediate. In questa costante 
tendenza alla complessità pare esservi una preoccupazione di ordine stilistico ed 
estetico: la frase stringata ed essenziale sembra essere considerata spoglia ed 
inelegante. Naturalmente questa è una considerazione che si potrebbe riferire 
all'italiano scritto in generale; stupisce, comunque, che si riferisca ~ al 
linguaggio medico che, in quanto linguaggio scientifico, ci si aspetterebbe 
scarno ed asciutto. 
Un'analoga tendenza alla complessità è stata osservata anche nella traduzione 
di singole parole. Il testo italiano denota una tendenza all'uso di un registro più 
alto rispetto all'inglese ed una tendenza all'uso di termini specialistici anche dove 
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nel testo inglese si fa ricorso a parole appartenenti al linguaggio comune. Vi è 
anche qui, probabilmente, una preoccupazione di stile e l'adesione a ciò che 
Delisle chiama langage codifié . 
Si direbbe, in definitiva, che, per scelte terminologiche, sintattiche e 
stilistiche, il testo inglese sia, rispetto al testo italiano, più immediato, 
trasparente ed accessibile. E si ha l'impressione che ciò scaturisca da una scelta 
deliberata: alla volontà di chiarezza ed alla volontà di favorire l'immediata 
comprensione, evidenti nel testo inglese, si contrappone nel testo italiano una 
tendenza alla complessità che riguarda sia la sintassi che il registro. I testi 
esaminati sembrano essere, o meglio, sono il prodotto di due universi 
linguistici, culturali e professionali completamente diversi: e nel passaggio da 
un mondo all'altro si passa dalla "semplificazione" della lingua alla 
"complessità" della lingua; dai pazienti "who receive heparin " ai pazienti 
"sottoposti a trattamento eparinico", dai pazienti "w ho have a headache " ai 
pazienti "che soffrono di cefalea"; dalle "red blood cells " agli "eritrociti" o alle 
"emazie". E tutto questo in presenza di una possibilità di scelta e nello stesso 
contesto. Non rientra nei compiti di questa ricerca trovare delle spiegazioni a 
questi fatti (che sono verosimilmente di pertinenza della sociolinguistica). Qui si 
può soltanto osservare che la contrapposizione fra l'intuitivo "blood count " e 
"esame emocromocitometrico" e quella fra "memory " e "funzione mnesica" 
meriterebbero un'approfondita riflessione. 
Va invece sottolineato che queste caratteristiche non debbono essere 
considerate delle semplici curiosità. Sono aspetti, questi, che assumono notevole 
impQrtanza nel lavoro del traduttore. La conoscenza delle consuetudini sintattiche 
e sti!istiche dei vari linguaggi tecnici e scientifici è infatti fondamentale ai fini 
di una buona traduzione: è chiaro che i lettori (di testi medici in questo caso, ma 
ciò può valere per tutti i testi tecnici e scientifici) hanno delle aspettative e delle 
esigenze ben precise anche in fatto di stile e di forma ed è altrettanto chiaro che 
la sola precisione terminologica non permette di soddisfare queste aspettative ed 
esigenze. Due ulteriori esempi tratti dai testi esaminati nel corso di questo studio 
serviranno a chiarire questo punto. La frase: 
23) anticoagulant therapy is contraindicated 
poteva essere correttamente tradotta con: 
23a) la terapia anticoagulante è controindicata 
ma esigenze di forma e di stile e l'uso dellangage codifié hanno imposto la 
scelta di: 
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23b) esistono controindicazioni al trattamento anticoagulante 
Analogamente, 
24) ... can cause disease 
non è stata tradotta con: 
24a) ... possono causare una malattia (o con una frase simile) 
ma con: 
24b) ... possono risultare patologiche 
E' chiaro che la differenza fra (23a) e (23b) e fra (24a) e (24b) e la scelta di 
(23b) e (24b) dipendono esclusivamente da considerazioni di ordine stilistico e 
formale e dal rispetto delle norme codificate di produzione testuale. 
Se l'identificazione di queste tendenze divergenti ("complessità" nei testi in 
lingua italiana e "semplificazione" nei testi in lingua inglese) rappresenta forse 
il dato più rilevante emerso nel corso dell'indagine, vi sono anche altri aspetti 
che meritano una sia pur breve considerazione. 
E' interessante, per esempio, notare che vi sono diversi termini inglesi 
utilizzati pure nel testo italiano: "blotting ", "crossing over ", "screening ", 
"missense ", "nonsense "."clip ". "linkage " (tradotto in qualche caso con 
"concatenazione"), "linkage disequilibrium ". Sono invece stati tradotti "imaging 
"e "marker" (con "immagine" e "marcatore", rispettivamente), anche se di largo 
uso nell'ambiente medico italiano. 
Alcuni aspetti interessanti sono poi stati rilevati a proposito della 
terminologia medica italiana. Per esempio, "physical examination " è un "esame 
obiettivo" (mentre, un po' cripticamente, "physical signs " sono "reperti 
obiettivi", ma questo può essere interpretato alla luce delle considerazioni fatte 
in precedenza); una "abnormality " è un' "anomalia"; "regimen " diventa 
"posologia" (ma anche "schema posologico"), mentre "manifestation " è 
"sintomatologia". Ancora, "l part in l million " si trasforma in "0.0001 %". 
La consapevolezza della maggior familiarità del lettore italiano (medico o 
studente) con le lingue classiche ha portato i traduttori ad utilizzare le lettere 
dell'alfabeto greco al posto di "alpha "e "beta " presenti nel testo inglese, e a 
tradurre "DNA library " con "genoteca del DNA". Analogamente basata su 
considerazioni culturali (di segno contrario) è la scelta di tradurre "a 
Shakespearean breadth ofinterest "con "un interesse profondo". 
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E' interessante, poi, vedere i due modi in cui è stato tradotto in italiano 
"mendelian disorder ": "malattie genetiche monofattoriali" e "disordini trasmessi 
ereditariamente in maniera mendeliana" (dove è di nuovo evidente la tendenza 
italiana alla complessità). E sempre a proposito di genetica, "strand" è "elica", 
mentre un "mutalll. gene " è un "gene muta.tQ." . 
Infine, se è concessa una critica di segno negativo, vi sono un paio di casi di 
non-traduzione o di undertranslation (riguardanti espressioni quali "health-
maintenance organization " e "malpractice litigation "), mentre "problem-
oriented approach "è diventato un "approccio orientato ai problemi", ulteriore 
dimostrazione di quanto sia difficile trovare una convincente traduzione italiana 
di "approach ".E da ultimo un caso, forse l'unico nel corpus esaminato, in cui 
vi è un "eccesso" di corrispondenza strutturale fra l'originale e la traduzione: 
25) Highly polymorphic si t es occur when ... l Si ti altamente polimorfici 
esistono laddove ... 
Conclusioni 
L'analisi compiuta ha permesso di osservare nelle due lingue delle tendenze 
divergenti. In particolare, i testi italiani sono caratterizzati da una tendenza alla 
"complessità" della lingua che si contrappone alla tendenza alla 
"semplificazione" della lingua notata nei testi inglesi; ancora, i testi italiani 
sono caratterizzati dall'uso di un registro che è più elevato rispetto al registro 
utilizzato nei testi inglesi; infine, i testi italiani denotano una tendenza ad 
utilizzare una terminologia specializzata anche quando nei corrispondenti passi 
inglesi si fa uso di parole appartenenti al linguaggio comune. Queste tendenze 
sembrano riflettere una preoccupazione di stile e l'adesione a norme codificate di 
produzione testuale, e, come detto nella breve nota metodologica in sede di 
presentazione, sembrano potersi riferire non soltanto ai testi qui esaminati ma, 
in generale, al linguaggio medico italiano ed inglese. E' ragionevole, quindi, 
concludere affermando che la traduzione medica (cioè la produzione di un testo 
medico) non è soltanto terminologia, ma richiede anche scelte precise di ordine 
stilistico e sintattico. All'inizio si è citato Peter Newmark il quale sostiene che 
il nucleo di riferimento dei testi informativi è la realtà esterna. I testi medici 
sono testi informativi per eccellenza, ma le aspettative dei lettori non possono 
essere trascurate. Fra queste aspettative vi sono certamente anche specifiche 
esigenze in fatto di forma e stile e il traduttore, per soddisfarle, non può limitarsi 
alla precisione terminologica ma deve essere in grado di riprodurre, appunto nella 
forma e nello stile, la lingua dei suoi lettori: una traduzione medica dall'inglese 
in italiano dev'essere, in fondo, una traduzione dall'inglese nella lingua dei 
medici italiani. 
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VINCOLI E POTENZIALIT A' DELL'INTERPRETE NELLA 
TRADUZIONE SIMULTANEA PER IL CINEMA 
Anna Giambagli 
"Sappiate che non c'è nulla al mondo 
di così terribile come la parola: 
essa è un potente sovrano, 
poiché con un corpo piccolissimo 
e del tutto invisibile 
riesce a portare a compimento 
opere profondamente divine" 
GORGIA, 'Elogio di Elena', 11-8 
Blue C oliar è un film che narra della dura vita degli operai metallurgici neri 
nel profondo sud della profonda provincia americana. Codesto film venne 
presentato nel1979 alla XV Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro 
e ne serbo un ricordo indelebile giacché esso rappresentò una delle mie prime 
peiformo.nces nel mondo dell'interpretazione e la mia première assoluta quanto 
alla traduzione di film. 
Il ricordo, tuttavia, resta indelebile principalmente perché, con l'incoscienza 
parzialmente incolpevole dell' (absolute) beginner, incautamente accettai di 
produrne la traduzione simultanea senza rete; in termini più appropriati, senza 
pre-view e senza script . La pellicola era stata girata prevalentemente in interni 
di officine logicamente rumorosissime e totalmente in presa diretta. Date tali 
premesse fortemente sfavorevoli, si converrà, dal punto di vista della traduzione, 
l'esito della relativa prestazione risulta agevolmente intuibile; supera~o lo choc e 
nell'auspicio che l'universo dell'interpretazione riservasse anche dell'altro, le mie 
successive frequentazioni a Mostre e Festival cinematografici sono state 
altrettanto avventurose ma certamente, con l'accortezza del poi, di gran lunga 
meno avventuristiche. l 
L'esperienza maturata in alcuni anni di traduzione per il cinema in contesti 
culturali e di fruizione anche molto diversificati, che spaziano da 
un'impostazione centrata sullo star-system e sul business dei grandi circuiti di 
distribuzione ad una più intimamente raccolta e rivolta ad un pubblico di 
l La nostra esperienza è riferita alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di 
Pesaro, alle Giornate Internazionali del Cinema Muto di Pordenone, alla Mostra 
Internazionale del Film d'Autore di Sanremo, alla Mostra Internazionale del Cinema 
di Venezia e alla Settimana Cinematografica Internazionale di Verona. 
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specialisti, di amatori o d'essai , mi sollecita ora ad organizzare alcune riflessioni 
personali su questo genere molto speciale di traduzione-interpretazione, anche 
nell'intento di condividere il vivace dibattito avviato di recente da alcuni 
Colleghi che sono stati protagonisti di analoghe esperienze traendone, peraltro, 
giudizi e conclusioni non sempre unanimi. 2 
In effetti, come evidenzia l Editoriale del penultimo numero della Interpreters' 
Newsletter 3, l'interpretazione simultanea dei film è an almost unexplored fie/d, 
che solo oggi si sta avviando ad essere oggetto di contributi di ricerca ed analisi 
teorico-pragmatica, sebbene in Italia si contino numerosissimi gli eventi 
cinematografici a carattere internazionale con una cospicua presenza di interpreti. 
E' fuor di dubbio che la trasposizione linguistica di un film è un'operazione 
che segue una dinamica e dei criteri del tutto particolari, comportando perciò 
stesso alcuni scarti formali e sostanziali rispetto ai moduli tradizionali 
dell'interpretazione stricto sensu , il che è del resto estensibile, per altri versi, 
anche all'interpretazione in oversound, in chuchotage o in teleconferenza. E' 
indubbio che la traduzione per il cinema implica l'adozione di strategie che 
partecipano, senza identificarvisi totalmente, alle tecniche della traduzione a vista 
ed a quelle dell'interpretazione simultanea e si tenterà successivamente di 
evidenziare in quale misura ciò si verifichi portando alla realizzazione di un 
mixage dai tratti nettamente caratterizzati. 
La presente analisi muove da due postulati di fondo da ritenersi inconfutabili, 
fino a prova contraria su piano sia teorico sia pratico, ossia: 
l. E' irrealistico ritenere di poter tradurre efficacemente un film in versione 
originale senza che l'interprete abbia la possibilità di preparare la sceneggilitura 
integrale o la colonna-dialoghi, o quantomeno di visionare la pellicola 
precedentemente alla proiezione. 
2. E' fondamentale, quanto all'approccio stilistico, che l'interprete riesca ad 
imprimere il proprio coinvolgimento tramite moduli espressivi di prosodia, tono 
e ritmo tali che quanto viene detto in versione originale (o scritto nei sottotitoli) 
mantenga fruibilità e credibilità integrali per un pubblico che si affida in via 
esclusiva alla voce del traduttore. 
In termini di problematiche di ordine traduttivo, va evidenziata una prima 
sostanziale distinzione fra film sottotitolato e film proiettato in versione 
originale; in questo secondo caso, la fattibilità di una traduzione del dialogato in 
2 In particolare, la querelle fra D.C.SNELLING "Upon the Simultaneous 
Translation of Films", The Interpreters' Newsletter, 3, 1990, SSLM Trieste, pp. 14-
16 e M.VIEZZI "The Trànslation of Film Sub-Titles from English into Italian", The 
Interpreters' Newsletter, 4, 1992, SSLM Trieste, pp. 84-86 e 'Letter to the Editor', 
op.cit. , pp. 6-7. 
3 The Interpreters' Newsletter, 3, 1990, cit., p. 2. 
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diretta si scontra con ostacoli pressoché invariabilmente insormontabili per 
ragioni di natura sia tecnica sia linguistica. Di natura tecnica, poiché la 
comprensione uditiva viene vistosamente penalizzata da rumori di fondo, 
colonna sonora, effetti speciali, voci in sovrapposizione, velocità nei ritmi del 
parlato che spesso sconfina oltre il dialogo e che si mantiene perciò su tempi 
non controllabili e non sostenibili per l'interprete. Di natura linguistica, in 
ragione dell'essenza stessa degli stimoli verbali da decodificare: il prodotto-film è 
difatti concepito e confezionato in base a criteri che, logicamente, non tengono 
in conto alcuno la necessità della traduzione; esso nasce per essere compreso ed 
apprezzato da un pubblico che condivide lo stesso codice linguistico e culturale, 
e la traduzione entra casomai in gioco nel caso di eventuale doppiaggio, che 
costituisce una fase successiva di lavorazione rispondente a schemi ben 
codificati. 
Ne consegue che l'interprete si troverebbe a dover affrontare la comprensione 
di un discorso in una source language nota ma attivata ed elaborata secondo 
schemi espressivi e ritmi locutori tali che una competenza linguistica passiva 
pur avanzata risulterebbe in buona sostanza inadeguata al compito. 
In questo caso, inoltre, non sussiste alcuna possibilità di controllo e/o di 
interazione sul fluire del discorso, che procede in completa autonomia e che 
risulta totalmente sprovvisto di referenti fisici reali: si tratta, di fatto, di input 
linguistici che, costituiti esclusivamente da stimoli uditivo-visivi, risultano 
entità affatto immateriali e che pongono perciò l'interprete in una condizione di 
assoluta esteriorità e passività. 
Siamo dunque di fronte, come si vede, a condizioni complessivamente ben 
più inquinanti la qualità del lavoro rispetto a quanto si verifica in un contesto 
congressuale più 'tradizionale' dove le interferenze acustiche sono in gehere 
inesistenti o mantenute entro limiti di tollerabilità e dove la presenza 
dell'interprete viene solitamente percepita come funzionale e pertinente; in una 
parola, la dinamica della comunicazione viene regolata, se necessario, su base 
interattiva tra interprete ed oratore in funzione del buon esito della reciproca 
comprensione fra parlanti lingue diverse. 
Non va inoltre dimenticato che il tipo di lingua utilizzato nei congressi 
internazionali rispecchia di proposito - con i dovuti distinguo, ovviamente -
modelli verbali con un livello seppur minimo di prevedibilità strutturale, 
sintattica e lessicale, con modiche concessioni a scelte linguistiche 
marcatamente 'devianti' dalla norma o modulate sugli schemi espressivi 
dell'ordinaria quotidianità. Si giunge anzi, come ben sanno gli interpreti di 
congresso, allo sviluppo di autentici micro-linguaggi settoriali afferenti 
determinate discipline specialistiche, solo che si pensi alla convegnistica medica. 
E' per converso innegabile che il linguaggio del cinema copre inevitabilmente 
tutta la naturale complessità della lingua parlata, vera e reale: ne comprende 
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volta a volta ogni possibile sfaccettatura di registro, i tempi e le cadenze del 
parlato, la varietà degli usi idiomatici, le forme ed i costrutti dialettali e 
regionali, oltre a riferimenti socio-culturali più o meno manifesti e che trovano 
traduzione anche a livello verbale; il film si propone, in definitiva, quale 
scheggia reale o metaforica della civiltà del paese in cui nasce. 
Considerati tutti questi problemi, è innegabile che la comprensione profonda 
di un film richieda una competenza linguistica passiva talmente compiuta e 
completa da poter essere assimilata a quella del soggetto madrelingua e, inoltre, 
un contatto senza soluzioni di continuità con il paese della source language . 
Sono condizioni che certo vengono soddisfatte solo in via eccezionale e 
comunque, a ben guardare, esse costituiscono unicamente la fase 'passiva', 
necessaria ma non sufficiente e comunque non caratterizzante il compito in via 
esclusiva: l'interpretazione, per potersi perfezionare in maniera conclusiva, 
implica di necessità l'attivazione di specifiche abilità che si risolvono nella 
nuova codificazione del discorso in target language . 
Sono questi gli aspetti cui Snelling probabilmente pensa quando afferma I 
have never been required to interpreta film directly from the sound-track without 
either sub-titles or a copy of the script. l would in any case consider the task 
impossible for a variety of reasons 4. A me è stato richiesto, alcune volte; la 
prima fu nel1979, ed è stata anche l'ultima in cui ho accettato di cimentarmi in 
un'impresa che, per quanto precede, è da considerarsi pressoché votata al 
fallimento. 
Ne consegue che la trasposizione in target language di un film può essere 
effettuata con esiti qualitativamente validi sulla base o dello script o della 
colonna-dialoghi che, rispetto alla sceneggiatura integrale, rimanda peraltrò un 
livello di informatività più circoscritto quanto alla successione logica degli 
eventi e quanto ai contenuti della storia narrata: la lista-dialoghi è difatti priva di 
tutte quelle indicazioni di regia che risultano talvolta essenziali per disambiguare 
l'agire dei personaggi e la dinamica della storia, il cui senso compiuto verrà 
perciò delucidato in via definitiva solo contestualmente alla proiezione. 
La preparazione dei dialoghi ed ancor più quella dello script esige in genere 
un congruo investimento in termini di tempo: la sceneggiatura integrale, ossia il 
testo definitivamente elaborato del film, include difatti anche battute dette in 
sottovoce, frasi frammentate ed incomplete, voci fuori campo (ad esempio, 
l'inserimento di notiziari radio-televisivi), dialoghi in sovrapposizione a quello 
principale, intercalari e interiezioni anche monosillabici; in sintesi, il 'copione' e 
sovente anche la lista-dialoghi corrispondono al 100% del parlato del film e 
vanno perciò analizzati ad integrum per poter essere in grado di decidere poi 
rapidamente, in sede di proiezione, di sacrificarne taluni segmenti che 
4 op.cit., p. 14. 
Vincoli e potenzialità dell'interprete nella traduzione simultanea per il cinema 65 
risultassero francamente secondari o ridondanti nell'economia della narrazione, 
specie se le battute assumono ritmi tecnicamente incompatibili con quelli della 
traduzione. 
Tale fase preparatoria consente all'interprete di elucidare, sulla base del testo 
illÌll.Q. in source language , tutte quelle parti che con forte probabilità 
resisterebbero ad una immediata comprensione del testo Q!ilk: si tratta di un 
lavoro che non di rado - a seconda naturalmente del genere di film - assume 
notevole complessità poiché l'interprete si trova a dover risolvere questioni 
linguistiche ma non solo; in molti casi, perciò, l'ausilio offerto dal dizionario 
risulta non più che parziale quando non addirittura fuorviante. 
Riteniamo possa essere in proposito pertinente spigolare alcuni esempi . 
particolarmente significativi riferiti all'edizione 1992 della Settimana 
Cinematografica Internazionale di Verona, dedicata alla cinematografia 
australiana. 5 
Per tutti i film in programmazione è stato possibile lavorare previamente 
sugli scripts o sui dialoghi, dai quali è apparso subito evidente che il cinema 
australiano è in genere - absit iniuria verbis - logorroico, con copioni che 
superano talvolta le trecento pagine; la laboriosa preparazione di una quindicina 
di essi ha consentito di percepire un tessuto linguistico e culturale attinente a 
quella specifica realtà continentale. Non è certo questa la sede idonea per 
analizzare, ad esempio, il pur interessante significato sociologico che può 
assumere il trasferimento di una famiglia australiana da Sydney a Melbourne, o 
il tipo di più o meno pacifica coesistenza instaurato con gli aborigeni o, al 
limite, la complessa simbologia del canguro; verranno pertanto evidenziati solo 
alcuni tra i molti problemi di natura specificamente linguistica che hanno 
comportato un certo qual impegno per una congruente trasposizione in target 
lang uage italiano. Per un termine all'apparenza non ambiguo come 
"W ALKABOUT", la traduzione proposta dal dizionario risulta inapplicabile, e 
per la sua lunghezza e per il fatto di essere alquanto limitativa: 'Walkabout" 
(austr.)(of aborigines) =interruzione del lavoro per trascorrere un periodo nella 
foresta6; essa ha comunque consentito l'associazione con il fortunato 'giringiro' 
di Mr Crocodile Dundee , celebre fùm australiano dell'86. 
Di "FAIR DINKUM", un'esclamazione-interiezione che, vista l'elevata 
occorrenza d'uso, racchiude probabilmente una parte importante dell'australianità, 
è stato reperito solamente dinkum , aggettivo di registro slang : l. genuino, 
autentico - 2. sincero, leale. L'espressione va tradotta adattandola al contesto ove 
5 "Cinema agli antipodi: schermi australiani d'oggi", Verona, 10-16 aprile 1992. 
6 Per questo e per i successivi esponenti e locuzioni, cfr. Dizionario delle lingue 
Italiano e Inglese , Sansoni Editore, Firenze-Roma, 1975. 
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viene detta, poiché essa copre un campo semantico piuttosto fluido: 'sul serio!', 
'ben fatto!', 'non mi dire!', ... 7 
Ad un rapido sondaggio su di un limitato campione di anglofoni non 
australiani, la frase idiomatica "THERE'LL BE APPLES" è risultata ignota; 
essa viene rivolta ad una giapponesina da poco giunta in Australia la quale, 
comprensibilmente smarrita, ribatte: "Who will be an appie?" ; una volta 
svelatone il significato, ossia, in inglese australiano, "Andrà tutto benissimo", 
esso ha giocoforza richiesto il reperimento di un equivalente valido per entrambe 
le battute, ad esempio "saranno rose e fiori", "chi sarà una rosa?" o altra 
soluzione con l'inserimento quasi obbligato di un nome concreto. 
Non rari i giochi di parole e le barzellette, per i quali è stata necessaria una 
discreta dose di fantasia per mantenere quantomeno il nucleo di significato: caso 
limite, il finale di una gustosa storiella: "What's the difference between a girder 
and a joist?", "Well, Goethe wrote Faust and Joyce wrote Ulysses" , tutta 
giocata sull'assonanza ['ga:da] - Goethe e [~ ist] - Joyce; poiché il contesto 
obbligato era un cantiere edile, sarebbe stato necessario costituire due coppie di 
assonanze basate su, rispettivamente, 'travata' e 'travetto': non riuscendo ad 
andare oltre "Traviata - Verdi", si è rinunziato e i due termini sono stati 
conservati in originale, con annullamento quasi totale del dénouement per il 
pubblico italiano. 
Talvolta, la disinformazione sulla cronaca politica del Continente può essere 
per l'interprete causa di notevole - e colpevole - perdita di tempo: confesso di 
averne perso più del dovuto nella (vana) ricerca del termine whitlam , inserito 
nel titolo della commedia di un giovane scrittore di belle speranze, The Days of 
Wine and Whitlam ; non avevo la garanzia assoluta che si trattasse in effetti 
della sostituzione di un termine del celeberrimo The Days ofWine and Roses 8, 
e ho poi scoperto che il signor Whitlam fu primo ministro laburista nei primi 
anni '70, molto apprezzato per la propria linea politica, sicché l'espressione è qui 
usata a significare, come quella originale e con un pizzico di nostalgia, 'i bei 
tempi andati', 'gli anni d'oro', 'quelli eran giorni', o altro titolo ad effetto. Caso 
da manuale di 'implicito culturale', forse troppo implicito ... ma per quanti 
colleghi esso risulterebbe immediatamente esplicito? 
Il livello linguistico di una pellicola cinematografica può coprire 
naturalmente ogni possibile gamma di registri espressivi, dal più elevato a 
quello volgare passando per quello familiare, colloquiale, popolare ... è intuitivo 
7 Il termine dinkum ha origine in un'antica radice anglosassone con il 
significato di 'lavoro'; in inglese moderno esso ha acquisito solo un significato 
attributivo, e l'espressione citata è oggi recepita dall'Australian English come 
equivalente di, appunto, 'l'm not kidding!', That's the honest truth!', 'really?!', ... 
8 Verso di una poesia, divenuto poi titolo di una commedia e comunissima 
locuzione in British e American English. 
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che quanto maggiore è il distacco dai moduli codificati e normalizzati del 
discorso, tanto più intenso sarà l'impegno di comprensione; la lingua viene 
difatti scardinata e manipolata, a diverse intensità, sia lessicalmente sia 
strutturalmente e la cultura cinematografica di ogni paese assimila questa realtà 
linguistica in maniera più o meno vistosa; quella australiana le concede 
apparentemente ampio respiro, attingendo con generosità a questi moduli 
espressivi di tutta l'area anglofona: da smart arse a looks pretty butch in them 
trousers passando per i vari dickhead , bullshit , horny , piss-off, stuff-up , bag 
of wind , blackafella way , è tutto un sapido florilegio che ha potuto essere 
svelato anche grazie ad un istruttivo libretto, First Australian Dictionary of 
Vulgarities and Obscenities edito, per l'appunto, in Australia.9 Per tutto questo 
ampio repertorio espressivo la traduzione dovrebbe sempre rispettare il registro 
corrispondente nella lingua di arrivo. Se, per eccessiva pruderie , l'interprete 
optasse per espressioni quali, poniamo, 'non dire sciocchezze', 'togliti dai piedi', 
'pensa ai fatti tuoi', 'non mi seccare', queste avrebbero in molte circostanze 
l'effetto di un inopportuno understatement sullo spettatore il quale si attende che 
immagine visiva ed acustica risultino in costante sintonia. 
L'accurata preparazione del copione consente all'interprete di gestire la fase di 
trasposizione in target language con un margine pressoché assoluto di 
affidabilità e con una totale possibilità di previsione-anticipazione del discorso. 
Essa si risolve fondamentalmente nella fase di comprensione di un testo scritto 
seguita da quella di riproduzione orale che può essere parzialmente assimilata 
all'interpretazione simultanea di discorso letto con un rischio di errore 
inversamente proporzionale all'accuratezza della preparazione. Problemi possono 
eventualmente verificarsi qualora la recitazione degli attori segua ritmi molto 
sostenuti, ma si tratta di difficoltà risolvibili tramite l'applicazione coerente di 
strategie di sintesi e di ellissi del discorso in target language ; ciò non dovrebbe 
comunque compromettere in alcun caso il mantenimento di un adeguato 
sincronismo fra V.O. e traduzione che, in questo caso, rappresenta anche una 
forma seppur approssimativa di doppiaggio ad una sola voce, forse un poco 
estraniante per il pubblico ma non di rado divertente per l'interprete. · 
La traduzione del film sottotitolato assume per contro caratteristiche del tutto 
diverse; anzitutto, i sottotitoli sono sempre una traduzione della o dalla versione 
originale; in secondo luogo, non rappresentano l'integralità del parlato, 
limitandosi a fornire una trama a maglie piuttosto larghe di un dialogo più 
complesso e articolato - anche per non impegnare eccessivamente lo spettatore 
nel doppio compito di seguire le immagini sullo schermo e di leggere nel 
contempo il sottotitolo, poiché è noto che il tempo di lettura è maggiore di 
9 B.HUDSON - L.PICKERING,First Australian Dictionary of Vulgarities and 
Obscenities , Lilyfield Publishers, 1986, French's Forest, Australia. 
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quello impiegato dagli attori per pronunziare le battute-; infine, quando non si 
disponga anche della copia scritta, essi non possono, logicamente, essere 
preparati in precedenza, riducendo così in maniera drastica il quoziente di 
prevedibilità per l'interprete il quale, in questo caso, si troverà a· svolgere un 
compito assimilabile alla traduzione a vista con alcune differenze sostanziali. 
Va comunque subito detto che, in non rari casi, la traduzione dei sottotitoli 
lascia fortemente a desiderare sul piano qualitativo sia nelle forme sia nei 
costrutti: sub-titles may be unclear or ambiguous fora number of reasons - i t is 
not easy to summarize dialogue; they are often made "abroad" and language use 
is therefore not always impeccable 10. E ancora, the suspicion may arise that 
the sub-titles have bee n translated from the script without a vision of the film or 
literal/y without any serious considerati011 of the /anguage register or contenr11; 
vi è anche il forte, fondato sospetto che essi vengano tradotti da traduttori non di 
madre lingua, con tutte le conseguenze del caso sulla lingua proposta alla 
fruizione dello spettatore e/o dell'interprete. Il senso di quanto scorre in 
sovraimpressione potrà perciò sovente essere interpretato in maniera dirimente 
solo in associazione con le immagini. 
Le considerazioni qui proposte si riferiscono a due circostanze di lavoro se 
non prevalenti sicuramente molto comuni: 
a) la source language della versione originale è analoga a quella della lista-
dialoghi 
b) la source language della versione originale non è significativa per 
l'interprete, che traduce perciò unicamente sulla base dei sottotitoli. 
E' inoltre dato per implicito che la target language sia la lingua materna di 
chi traduce 12. 
La tecnica di traduzione applicata al sottotitolaggio differisce da quella 
adottata nella trasposizione sulla base della sceneggiatura per due aspetti: in 
primo luogo, quando lavora sullo script , l'interprete dispone di un input 
doppio, uditivo e visivo, entrambi decodificabili, mentre i sottotitoli forniscono 
uno stimolo a significatività esclusivamente visiva; in secondo luogo, mentre la 
sceneggiatura si identifica con il testo integrale del film, i sottotitoli si 
sviluppano per segmenti di testo proiettati isolatamente che precludono perciò 
stesso la possibilità di recuperare le porzioni testuali precedenti e di anticipare 
10 M.VIEZZI, cit., p. 84. 
11 D.C.SNELLING, cit. , p.15. 
12 Esistono, naturalmente, varie altre combinazioni di codici linguistici, la cui 
analisi esulerebbe tuttavia dal presente lavoro 
Vincoli e potenzialità dell'interprete nella traduzione simultanea per il cinema 69 
quelle successive e, inoltre, secondo ritmi che escludono qualunque controllo da 
parte dell'interprete. 
Entrambe le situazioni riflettono pertanto parzialmente le strategie applicate 
nella traduzione a vista in senso proprio: la sceneggiatura in quanto testo scritto 
integrale, i sottotitoli in quanto stimolo puramente visivo; entrambe se ne 
differenziano in termini di una pressoché inesistente possibilità di 
autoregolazione nei tempi di traduzione, come si differenziano parzialmente 
anche dall'interpretazione simultanea intesa quale tecnica di trasposizione in 
forma orale di input squisitamente uditivo. 
Rispetto all'interpretazione simultanea "tradizionale". infine, la traduzione 
per il cinema impone all'interprete una limitazione non ininfluente in termini di 
accettabilità della pe1jormance : la natura stessa del discorso filmico preclude 
difatti totalmente la possibilità di apportare modifiche o aggiustamenti di forma 
e di sostanza a quanto appena detto, caso per contro discretamente accettato - se 
non vi è abuso - in altri contesti di lavoro a maggior flessibilità ed interattività. 
In genere, il film non concede tempo sufficiente per ripensamenti correttivi o. 
anche ne concedesse, l'effetto di una rettifica di battuta risulterebbe innaturale per 
il pubblico che la percepirebbe come un'indebita interferenza entro la naturale 
fluidità del dialogato. 
In sostanza, la pertinenza e l'incisività della battuta tradotta si situano 
costantemente sul piano del non-ritorno. talché l'interprete si trova qui a 
manipolare lo strumento-parola che assume, forse più che in qualunque altro 
contesto, i tratti di un potente, formidabile mezzo espressivo e comunicativo 
forzatamente necessario e sufficiente all'intelligenza del messaggio. 
Il raggiungimento del giusto impatto sul pubblico per il tramite della 
traduzione richiama per associazione spontanea la questione dello stile traduttivo 
ossia, una volta scelte "le parole per dirlo", l'interprete adotterà un proprio 
modello per "come dirle". Si delineano a questo riguardo posizioni non 
univoche: l'affermazione sul ruolo dell'interprete quale modest comprimario 
whose discretion and professional skills are bes t displayed when he /east intrudes 
upon his listening public 13 ci trova sostanzialmente d'accordo 
nell'impostazione professionale di base; tuttavia, nello specifico della traduzione 
per il cinema, la conclusione secondo cui his [the interpreter's] very presence is 
a nuisance and his listening public would rather not have to depend upon his 
services at al/ 14 ci sembra conduca a limiti estremi il principio, perfettamente 
condivisibile in molti altri casi, di una rigorosa economia dei mezzi espressivi 
qui unito ad una valutazione esasperatamente minimalista del ruolo 
dell'interprete. 
13 D.C.SNELLING, cit., p.14. 
14/bid. 
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E' ben vero che quest'ultimo non è un artista bensì un artigiano - per quanto 
sofisticato - e che dovrebbe perciò stesso essere immunizzato da sindromi di 
protagonismo più o meno acute; è tuttavia altrettanto vero che il film in quanto 
strumento mediatico vive per immagini incorporate in un testo. In 
considerazione di ciò, se si traduce sulla base dei sottotitoli, va rammentato che 
essi rimandano una forma condensata del dialogo originale e, di conseguenza, a 
parte i casi di ovvia ridondanza del discorso, il pubblico si attende il massimo di 
informatività in essi contenuto, secondo una strategia che, pur rispettando il 
valido principio dell'economia espressiva e, quindi, della minima/ disturbance • 
non sconfini tuttavia in un'avarizia di mezzi verbali. All'argomentazione per cui 
anything which is made abundantly clear by the visual image need not be 
reinforced by the verba/ comment 15. si contrappone il convincimento di chi 
ritiene che sub-titles are the minimum verba/ information with which foreign 
film viewers are provided. And they generally are a synthesis of what is actually 
said by the characters on the screen. /t wou/d not then seem advisable for the 
interpreter to cut the script any further 16; questa seconda tesi ci sembra 
maggiormente condivisibile anche alla luce del fatto che il film si porge quale 
connubio di immagini e di parole le quali, per non essere penalizzate da 
eccessivo rigore stilistico, debbono conservare risonanza e respiro adeguati anche 
sul piano estetico oltre che puramente informativo. 
Pare assodato che, sempre e comunque, il pubblico preferirebbe di gran lunga 
non dipendere dai servigi dell'interprete ma, essendo tale necessità ineliminabile, 
ci sembra che, nel caso specifico del film, la voix humaine che traduce debba 
attingere alle proprie potenzialità nel tentare di trasmettere le emozioni, le 
sensazioni e i sentimenti che innervano la storia. Ancora una volta, est modus 
in rebus , ed è arduo conquistare un corretto equilibrio tra uno stile improntato a 
neutralità e distacco assoluti ed uno che assume un ruolo di replica dei sirtgoli 
attori: nel primo caso l'interprete proporrà inevitabilmente un flusso verbale 
monocorde ed esangue senza alcuna caratterizzazione, nel secondo un'irritante o, 
peggio, risibile recitazione filodrammatica d'accatto. 
E' ad una soluzione stilistica nel contempo misurata e partecipe che Viezzi fa 
certo riferimento quando sostiene l strongly believe that interpreters are not 
actors. Nor should they be. However,J do believe thatfilm translation requires 
Mll!J&. involvement 17. 
E' comunque innegabile che lo stile ed il tono dell'interpretazione dipendono 
sempre, massime nel caso dei film, dalla personalità dell'interprete più che da 
criteri obiettivi ed universalmente validi. Anche nel film, l'esito della traduzione, 
15 D.C.SNELLING, cit., p.16. 
16 M.VIEZZI, cit., p. 86. 
17 lbid. , sotto1ineatura nostra. 
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per contenuti, fonna e stile, viene in ultima istanza valutato dai fruitori: al 
giudizio di un critico rammaricato per l'irritante traduzione simultanea che 
impone le proprie inflessioni su quelle degli attori impegnati nella 
rappresentazione di Casa di bambola 18 si può forse contrapporre l'esplicito 
apprezzamento da parte del pubblico per la traduzione indubbiamente 'partecipata' 
del film statunitense The Secretary , premiato come migliore opera prima 
all'edizione 1992 della Mostra Internazionale del Cinema d'Autore di Sanremo. 
Giudizi divergenti, forse difficilmente riconducibili ad oggettivazione in 
quanto squisitamente personali e che si prestano comunque ad un ampliamento 
di dibattito; ciò che sembra per converso inconfutabile è che nell'interpretazione 
del senso di un discorso, questo è basically carried out by words; but a) not Q}j_ 
the words and b) no t i.1W. the words 19 e che l'interprete must NEVER allo w 
himself to open his mouth without being reasonably sure of what he is going t o 
say, i.e. without a pian, a strategy 20. 
I peculiari connotati della traduzione simultanea per il cinema impongono 
un'osservanza se possibile ancor più rigorosa che in altri casi di codesti principi 
di base così semplici, così complessi. 
18 in D.C.SNELLING, cit., p. 14. 
19 S.VIAGGIO, "Teaching Beginners to Shut Up and Listen", in The Interpreters' 
Newsletter, 4, cit., p. 45, sottolineatura nostra. 
20 S.VIAGGIO, cit., p. 47. 

CRITICA D'ARTE E TRADUZIONE 
Maria Pia De Martin 
La critica d'arte rappresenta di per sé una sorta di traduzione: il critico infatti 
viene a mediare quello che è il rapporto tra il fruitore e l'opera d'arte. Con tale 
mediazione esso si assume dunque il compito di trasporre in qualche modo il 
linguaggio iconico in quello verbale. Sorgerà allora spontanea la questione 
seguente: in quale misura e fino a che punto è possibile effettuare una 
trasposizione fra due codici cosi differenti? In risposta a ciò si citeranno le parole 
di R. Longhi, secondo il quale 
" ... pretendere che in critica l'identità raggiungibile con l'opera d'arte 
sia più che relativa è filosoficamente stolto ... " l. 
Tuttavia egli sottolinea la necessità di una critica, di una trasposizione, che 
sottragga l'opera d'arte al suo "isolamento metafisico". Necessità ribadita pure da 
Lotman, che accenna allo stesso tempo all'impossibilità, al carattere lacunoso di 
tale processo: (per quanto riguarda i testi artistici) 
"la traduzione lascia sempre un resto non tradotto, quella 
superinformazione cioè possibile solo nel testo artistico." 2 
Rispetto alla polisemia dell'opera d'arte (e dell'immagine in genere), il 
messaggio linguistico costituisce un modo di identificare, di fissare la "catena 
fluttuante" dei significati. Si tratta comunque e sempre di un'identificazione, 
descrizione parziale, il lettore si troverà infatti ad essere teleguidato verso un 
senso scelto in anticipo. 3 Il critico d'arte mira ad esporre il proprio pensiero. a 
mostrare al lettore ciò che egli vede e quindi ad offrire un'interpretazione che, per 
quanto oggettiva essa cerchi di essere. resta pur sempre soggettiva. 
Nonostante l'impossibilità di una trasposizione esauriente ed imparziale, va 
sottolineata l'importanz~ della critica d'arte quale strumento conoscitivo: in tal 
senso, essa diviene "dinamica", aggettivo adottato da Ragghianti per definire una 
tendenza nuova della critica d'arte, tesa 
"ad intendere l'opera d'arte non già come qualche cosa di staticamente 
assoluto, ma come un processo ... " 
l R.Longhi, Proposte per una critica d'arte, in "Paragone", 1950, nr.l, p.18. 
2 J.M.Lotman, Testo e contesto, Bari, Laterza, 1980. 
3 Cfr. R.Barthes, Rhétorique de l'image, in "Communications", Seui!, 1964, 
nr.4, in cui l'autore afferma: " ... le langage a évidemment une fonction d'élucidation, 
mais cette élucidation est sélective ... " 
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Secondo lo studioso, 
"l'analisi delle opere d'arte, la ricostruzione delle personalità 
artistiche si intendono come il ripercorrere, muniti del sempre più 
affinato strumento linguistico, secondo il vario ritmo che le produsse, 
le complesse interferenze e implicazioni presenti in un'opera d'arte o 
nello sviluppo d'una personalità artistica." 4 
Proprio grazie a tale "dinamicità" e a tutta la serie di informazioni - frutto di 
ricerche e studi approfonditi - convogliate appunto attraverso la lingua naturale 
verbale della critica, l'opera d'arte diviene più "accessibile". Al lettore che, nel 
mondo delle arti figurative non è che un profano, risulterà più facile decodificare 
il messaggio iconico, gli verranno forniti strumenti e materiali che lo aiutino ad 
apprendere "l'arte di leggere l'arte" 5. Va ricordato naturalmente che tale tipo di 
destinatario si troverà a dover far fronte alla complessità del linguaggio della 
critica d'arte: al di là delle difficoltà che potranno emergere sul piano della 
semplice comprensione di determinati termini specialistici e concetti, egli dovrà 
confrontarsi con tutta una serie di fattori extralinguistici (citazioni, riferimenti ad 
autori o movimenti diversi e a concetti inerenti alla materia, ecc.). Per lo 
studioso che si occupi appunto di arti figurative, un testo critico specifico 
rappresenterà una chiave di interpretazione con cui essere più o meno d'accordo e 
pure uno strumento di approfondimento, un modo di venire a conoscenza di 
determinate ricerche e studi. Ciò gli permetterà di confrontare le proprie 
posizioni con quelle di un altro addetto ai lavori. 6 
Chi si accinga a tradurre testi di critica d'arte, verrà ad identificarsi piuttosto 
con il lettore sprovveduto, a meno che egli non sia un gran conoscitore della 
materia. Anch'esso dovrà confrontarsi dunque con quelle difficoltà, appena 
abbozzate in precedenza. A differenza però del comune lettore, egli dovrà 
preoccuparsi di acquisire una padronanza della materia, che gli permetta di attuare 
scelte adeguate, di mantenere cioè l'invarianza sia sul piano contenutistico che su 
quello formale. La critica d'arte infatti, accanto ad una mera funzione 
informativa, pare voler raggiungere un effetto molto vicino a quello estetico. In 
questo senso essa presenta particolarità che sono tipiche del testo letterario. Del 
resto Baudelaire considerava "un sonetto o un'elegia" come "la migliore 
recensione critica di un quadro" 7. 
4 C.L.Ragghianti, Profilo della critica d'arte in Italia, Firenze, 194 7, pp.179-
185. 
5 F.Zeri, Dietro l'immagine, Milano, Longanesi, 1987. 
6 In vista di tale confronto, il critico d'arte usa spesso espressioni indicanti una 
sorta di prudenza filologica ("probabilmente", "si ritiene", ecc.). 
7Ch.Baudelaire, Scritti sull'arte, Torino, Einaudi, 1981, p.56-58. 
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Per quanto riguarda le scelte lessicali, il traduttore dovrà essere in grado di 
trovare un'equivalenza anche a livello di terminologia "tecnica". Nel linguaggio 
della critica d'arte sono presenti - anche se la frequenza non è molto elevata, 
come rilevato da T. De Mauro 8- termini tecnici relativi a prodotti delle tecniche 
esecutive. Essi sono ricollegabili a campi, tecniche e scienze diverse e non 
vengono così a costituire un complesso del tutto omogeneo: i valori semantici 
di tali termini si differenziano a seconda del riferimento all'una o all'altra scienza. 
Molto più frequenti nella critica d'arte sono le 
"parole esprimenti nozioni che in sede critico - estetica si applicano 
ad arti anche non figurative" 
(inseriti da De Mauro nella cat. "c") ed anche "parole designanti delle arti, 
categorie di artisti, momenti dell'attività dell'artista figurativo in generale" 9. 
L'analogia col testo critico-estetico è rilevabile non solo nell'uso di una 
determinata porzione di lessico, ma anche nella presenza di altre caratteristiche 10 
comuni, come: l'inserimento di "macchie di colore". a ravvivare il procedere 
filologico della pagina; l'uso di un lessico colto (frequente è il ricorso ad 
espressioni latine); l'impiego frequente della metafora; una sorta di prudenza 
filologica; il ricorso a determinati termini di area tecnico-scientifica, quasi ad 
esprimere appunto l'aspirazione alla scientificità. Al di là delle caratteristiche 
sopra elencate - la nostra panoramica non mira certo ad essere esauriente, ma 
offre solamente uno scorcio sul linguaggio della critica d'arte - il perno attorno 
al quale dovrà ruotare la traduzione di simili testi è l'immagine, l'opera d'arte 
descritta, "spiegata". 
Ma veniamo ora al testo da noi considerato: si tratta di un catalogo d'arte dal 
titolo Acquisti e restauri 1980-1984, che raccoglie schede storico-critiche relative 
ad opere acquistate dal Museo Civico di Bolzano e restaurate. Il catalogo è diviso 
in due parti: a) Acquisti; b) Restauri. Autrici delle schede sono Silvia Spada 
Pintarelli (schede in lingua italiana) e Christa Pardatscher (schede in lingua 
tedesca). La traduzione è stata effettuata dalle stesse autrici (Silvia Spada 
Pintarelli, per la traduzione dei testi di Christa Pardatscher, dal tedesco verso 
l'italiano; Christa Pardatscher, per la traduzione dei testi di Silvia Spada 
Pintarelli, dall'italiano verso il tedesco). Nel catalogo sono contenute pure delle 
8 T.De Mauro, Il linguaggio della criJica d'arte, Firenze, Vallecchi Ed., 1965, 
p.34 . 
9 T.De Mauro, op.cit., p.29-37. 
10 Per quanto riguarda le caratteristiche del testo critico-estetico si veda 
M.Cerruti, "Di alcuni linguaggi della critica letteraria", in l linguaggi settoriali in 
Italia, a cura di G.L.Beccaria, 2.ed., Milano, Bompiani, 1988. 
l 
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relazioni di restauro; alcune nozioni derivanti da tale disciplina compaiono pure 
all'interno delle schede storico-critiche (in particolare nella seconda parte). Per 
comprendere quale sia la vastità del materiale raccolto e dunque la sua 
complessità - anche ai fini di una traduzione - basti pensare che le opere 
figurative descritte risalgono a periodi storici completamente diversi, compresi 
fra il 1200 e il 1929; molto differenti sono pure i tipi di opere presentate e le 
relative tecniche d'esecuzione (dall'olio su tela alla xilografia, dall'affresco alla 
pala d'altare, ecc.). Nella nostra analisi ci si è limitati a considerare la traduzione 
dei testi di Christa Pardatscher (quindi quella dal tedesco verso l'italiano, 
effettuata da Silvia Spada Pintarelli). 
La traduzione dimostra in generale una grande padronanza della materia e del 
linguaggio della critica d'arte . Ad esempio a livello lessicale - il nostro studio 
mira a focalizzare soprattutto tale aspetto -le scelte sono sempre molto accurate: 
" ... fein ausgeftihrte Ttirme ... " viene reso con " ... torri di elegante fattura ... " 
(p.53), stilema ricorrente nel linguaggio della critica d'arte; il termine 
"Faltenztige" viene tradotto con "panneggio" (p.116), termine che rientra in 
quella porzione di lessico frequentemente usata nella critica d'arte. 
Non vi sono esitazioni o inadeguatezze nella traduzione dei termini tecnici, 
particolarmente problematica nella seconda parte del catalogo, data la presenza 
massiccia di vocaboli derivanti dal campo del restauro (per es.: "Fehlstellen" -7 
"lacune"; "tibermalt" -7 "ridipinta"; "Abheben der Grundierung" -7 
"sollevamenti della preparazione"; "Abbrockeln" [der Malschicht] -7 "caduta" 
[dello strato pittorico]; "gefestigt" -7 "consolidato", ecc.). Emerge così una 
conoscenza approfondita del linguaggio del restauro: nella traduzione si fa uso 
pure di vocaboli e loro sinonimi noti normalmente solo agli addetti ai lavori e 
difficilmente rintracciabili in dizionari specialistici o manuali (il verbo 
"doublieren" viene reso con "foderare" e poi con "rintelare"). 
Se, come detto precedentemente, la traduzione rivela in generale un'elevata 
competenza e precisione nelle scelte lessicali, qualche perplessità suscita invece 
la resa del nome composto "Zeitgeschmack" con "momento di gusto" 11. Ci 
parrebbe qui più appropriato mantenere il termine "tempo" ("Zeitgeschmack" 
verrebbe dunque tradotto con "gusto del tempo", stilema molto ricorrente nel 
linguaggio della critica d'arte), dato lo stretto legame fra il concetto di gusto e 
quello di tempo 12. Naturalmente in tal modo si rievoca una determinata 
11 "Das neu erworbene Frauenbildnis aus einem Bozner Privatbesitz stellt einen 
weiteren Beitrag zum Verstandnis eines Biedermeiermalers dar, welcher als Kiinstler 
eines bestimmten Zeitgeschmackes zu verstehen ist."(p.44). 
12 Alla voce Zeitgeschmack si indica quanto segue: "in einer bestimmten Zeit od. 
gegenwlirtig vorherrschender Geschmack ... " (Wahrig, Deutsches Worterbuch, 
Mosaik Verlag, 1980). 
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concezione filosofico-estetica di gusto, che di quest'ultimo sottolinea 
l'incostanza, il carattere "oscillante" 13: il gusto, oltre ad essere espressione di 
preferenze ed umori individuali, sarebbe dunque frutto di particolari 
trasformazioni sociali caratterizzanti un determinato periodo storico. Forse 
proprio per questo, per evitare cioè di riecheggiare un concetto filosofico-estetico 
specifico- lo stilema "gusto del tempo" potrebbe pure far pensare al Zeitgeist 
(spirito del tempo) -la traduttrice ha preferito una soluzione più neutrale. 
Al di là di quanto già detto, va rilevato che sul testo di partenza sono stati 
effettuati degli interventi. Il testo è stato per così dire "integrato" a diversi 
livelli. 
a) Nella traduzione vengono a volte convogliate delle informazioni mancanti 
nel testo di partenza: 
a.l (p.74) 
Die diinne und unregelmiiBige 
Putzschicht (intonachino) auf der 
Riickseite der Medaillons wurde 
entfernt... 
a.2 (p.l21) 
Es wird angenommen, daB beide 
Figuren den selben Standort hatten 
und zwar im Giebel oberhalb eines 
barocken Altaraufbaues. Gott Vater 
rechts und Jesus Christus links. Sie 
waren zueinander gewandt ... 
Lo strato di intonachino sottile ed 
irregolare che si trovava sul lato 
posteriore dei medaglioni venne 
tolto meccanicamente 
Entrambe le figure si trovavano, con 
ogni probabilità, sulla ,cimasa di un 
altare barocco, sedute (Dio Padre a 
destra e Gesù Cristo a sinistra) e 
rivolte l'una verso l'altra. 
Nel primo caso (a.l) viene aggiunta una precisazione sul procedimento 
adottato ("meccanicamente"), nel secondo (a.2) la descrizione viene integrata 
(''sedute"). 
b) La traduzione pare di tanto in tanto essere "mediata" o filtrata dal modo di 
vedere proprio allo studioso che è allo stesso tempo traduttore: 
... Falten, ausgedeutet durch dunkle 
Linien ... 
... panneggio della veste, accentuato 
da ombre scure. 
Cfr. pure Der groBe Brockhaus, VIII, 18.ed., Wiesbaden, Brockhaus, 1984, alla 
voce Geschmack. 
13 Cfr. G.Dorfles, Le Oscillazioni Del Gusto, 3.ed., Torino, Einaudi, 1970. 
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b.2 (p.132) 
indem man die alten 
Restaurierungsarbeiten entfernte. 
... rimuovendo i vecchi, e poco 
riguardosi, restauri. 
Nel primo caso (b.l) emerge un modo di vedere differente, secondo il quale 
una "linea" si fa "ombra", nel secondo invece viene ad inserirsi un giudizio sul 
restauro effettuato (''poco riguardoso"): emerge così un atteggiamento molto 
diffuso fra gli storici dell'arte, una sorta di j'accuse nei confronti di certi 
interventi di restauro. Si tratta del resto di una presa di posizione ben motivata, 
se si tiene conto degli innumerevoli restauri del passato - per l'appunto "poco 
riguardosi"- che hanno manomesso e danneggiato irrimediabilmente molte opere 
figurative. 
c) A livello stilistico-lessicale la traduzione mostra una sorta di "aumento di 
tono", cioè di miglioramento del testo di partenza: 
c.l (p.32) 
. .. Kachel welche nach Angaben 
desselben Museum aus dem Ansitz 
Reinegg bei Brixen/Mahr stammt; 
hiermit kann man annehmen, daB 
auch die neue Kachel des Bozner 
Stadtmuseums aus dem Ansitz 
Reinegg bei Brixen stammt. 
. .. formella... che, secondo le 
indicazioni del Museo stesso, 
proviene dalla residenza Reinegg 
presso Bressanone/Mara; possiamo 
quindi ritenere come molto 
probabile la provenienza della 
nostra formella dalla stessa 
residenza. 
Si evitano qui le ripetizioni presenti invece nel testo di partenza: non viene 
ripetuto il nome "Reinegg" (si aggiunge invece "stessa") ed inoltre per non 
ripetere il termine "Museo", si traduce semplicemente con "nostra" (formella); si 
omette la traduzione di "bei Brixen", informazione già convogliata subito sopra. 
C.2 (p.32, p.42) 
Schon aus der Renaissancezeit sind 
uns Wappenkacheln und 
Wappenofen bekannt, welche im 17. 
Jahrhundert in Tirol zur groBen Mode 
wurden. 
Stufe e formelle da stufa con stemmi 
ci sono note fin dal Rinascimento,. 
m a in Tirolo divennero 
particolarmente di moda a partire dal 
XVII sec. 
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Georg W achter ha t sich nach den 
Jahren an der Akademie nicht mehr 
weiterentwickelt, sondern sein Stil 
wurde mit zunehmendem Alter immer 
harter und glasiger und auch der 
Ausdruck seiner Bildnisse mi.ide und 
fast ohne jegliche tiefer greifende 
Mitteilung. 
Con gli anni, infatti, il Wachter non 
maturò le sue qualità espressive al di 
là degli insegnamenti accademici, 
anzi divenne sempre piu duro e 
tagliente nel tratto, m e n tre 
l'espressione dei suoi ritratti è ormai 
stanca e quasi incapace di una piu 
profonda introspezione. 
Vengono introdotti una serie di connettivi, che oltre a conferire maggior 
respiro al testo, contribuiscono ad adempiere a quella che è la funzione fatica. 
C.3 (p.53, p.ll6) 
.. . un d diese [Fresken] 
personliche Originalitat 
nattirliche Frische ausdeutet. 
durch 
un d 
Beim Ablosen der spateren 
Malschicht von Gesicht und 
Armen ... 
rielaborando il tutto attraverso 
un'originale capacità creativa ed una 
naturale freschezza d'espressione. 
Togliendo lo strato policromo piu 
recente dagli incarnati (in corrispon-
denza del volto e delle mani) 
Nel primo caso "perwnliche Originalitat" viene reso con "originale capacità 
creativa", aggiungendo così al concetto di "originalità" l'attributo "creativo", 
aggettivo molto frequente nel linguaggio della critica d'arte; "natiirliche Frische" 
viene tradotto invece con "naturale freschezza d'espressione": "d'espressione" 
fornisce un'ulteriore precisazione, si tratta del resto di una parola-chiave nella 
critica d'arte. 
Nel secondo esempio viene inserito un termine che riconduce anch'esso 
direttamente al linguaggio critico ("incarnati"), non presente nel testo di partenza 
ma certamente adeguato. 
Data la frequenza delle "aggiunte" su diversi piani il testo d'arrivo pare a 
volte avvicinarsi - se pur entro certi limiti - piu a un editing che a una 
traduzione. 
Nella traduzione da noi esaminata si pone un problema che da un certo punto 
di vista rimanda a quello degli "scrittori tradotti da scrittori", e cioè a un tipo di 
traduzione filtrata, mediata dalla personalità dello scrittore, in questo caso dello 
studioso di storia dell'arte. Quest'ultimo difficilmente riesce ad identificarsi 
completamente nel ruolo del traduttore, restando invece profondamente legato al 
proprio modo di vedere l'opera figurativa, al proprio stile e "gusto" che lo 
conducono in un'area non lontana da quella letteraria. 

THE LOGICAL FUNCTION IN SYSTEMIC THEORY 
Some Practical Problems 
Carol Taylor Torsello 
What is presented bere is to be considered work in progress, but I believe 
that even at its present stage it will also be considered rather daring. It is work 
in progress because the ideas are still taking shape and the implications are still 
being sorted out. It is daring because one aspect of systemic theory is questioned 
on the basis of some problems that arise in application. Halliday once described 
his own approach to language as asking the question "What should we make 
language look like in order to throw light on questions of this kind ?" (Chatman 
1971: 408). This is a very practical, application-oriented approach, and gives me 
the courage to adopt a similar approach myself in this paper. Here I will, in fact, 
be arguing that treating the 'logical' part of semantics as a subdivision of the 
ideational metafunction fails to throw sufficient light on a series of questions 
which arise when Systemics is applied to English language teaching, for 
describing the system, for analyzing texts as instantiations of the system and as 
realizations of the three types of meaning potential in the semantics, and for 
relating texts to situations through the field, tenor and mode of the context. So 
1'11 be asking the theoretical linguists to reconsider their theory. 1'11 be 
suggesting that 'logic', like 'function', is something that must be a part of the 
whole semantics, relating to the whole context of situation, and not specifically 
to any one area of the semantics and one corresponding area of the context. 
In Systemic theory, the metafunctions- ideational, interpersonal and textual, 
corresponding to field, tenor and mode respectively in the context of situation -
cover the range of meaning potential of human beings and of their languages, so 
that the whole lexicogrammatical system of a language can be seen as a 
realization of these three universal semantic areas (e.g. Halliday 1978: 33, 142-
5, Halliday 1979, Halliday, Hasan 1976:22-23, Halliday 1985a: xxxiv, Halliday, 
Hasan 1989: 12). 
If we consider the reasons normally given for considering one metafunction 
or another as the one from which a particular part of the lexicogrammatical 
system derives, we can see that on each account the logical function is somehow 
different and set aside from the others: 
l) The clear relationship of the linguistic phenomenon to a particular part of 
the context of situation. The logical area of the semantics has no exclusive 
corresponding part of its own in the context. 
2) The phenomenon functions according to the mode described for one or the 
other of the metafunctions: "representing" for ideational (the observer function), 
82 Caro/ Taylor Torsello 
(the relevance function) (Halliday 1974: 95). In what follows we will see how 
unsatisfactory i t is to consider logical simply as a representing function, because 
it is also constituting and enabling. 
3) The phenomenon fits into the 'non-arbitrary' structural pattern 
corresponding to the metafunction - "particle" (constituents) for experiential, 
"field" (prosody) for interpersonal and "wave" (periodicity) for textual. Logical is 
simply described as 'recursive' (Halliday 1979: 74). 
Typical sites of the encoding of experiential meaning are the clause 
(transitivity), the group (e.g., the constituent structure of the noun phrase), and 
the lexicon (Halliday 1979: 63-66). Interpersonal meaning "is strung throughout 
the clause as a continuous motif or colouring" (Halliday 1979: 66). Textual 
meaning is encoded most typically as the theme and rheme (clause level), given 
and new (tone unit), and as elements of grammatica! and lexical cohesion, ali of 
which receive their justification from outside the sentence and extend their 
effects beyond the sentence to the level of te x t (Halliday 1979: 67-70, Halliday, 
Hasan 1976). But "logical structures present themselves in the semantic system 
as independent of any particular class or classes of phenomena" and "are not the 
source ofrules about what goes where" (Halliday 1979: 73-4). 
Halliday (1977: 176, 178-9) divides the ideational metafunction into two 
parts, experiential and logical, both of which he relates to field. He justifies 
linking experiential and logical together in this way on the grounds that "there 
is greater systemic interdependence between these two than between other 
pairs"(Halliday 1978: 131). 
Even someone as close to Halliday as is Hasan takes a different stand on this 
matter. Hasan (1978: 243) speaks of four metafunctions (she says 'macro-
functions'), experiential, interpersonal, textual and logical, with the last two 
relating to mode. It seems to me that Hasan has related her logical component to 
mode so that, taken together with the textual component, it could cover the two 
aspects of "textual unity": texture and structure. Texture is the type of textual 
unity created through cohesion (Halliday, Hasan 1976: 2). The structure of a text 
(a matter for which Hasan has shown more specific research interest than 
Halliday has) is the result of the linking together into an organized and unified 
whole (a text structure or generic structure) of the various functionally defined 
parts of a text: e.g., in an application for a medicai appointment: identification, 
application, offer, confirmation (see Hasan 1978: 233). In considering text 
structure a realization of the part of the semantics related to mode, Hasan is, 
rightly I think, bringing discourse matters into the system (lexicogrammatical 
in a broader sense, which includes discourse matters?) described as a realization 
of the semantics. Tbis solution fits my purposes very well, but I bave not yet 
seen a discussion of the implications for other areas of the description. 
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'Identification', 'application', 'offer' and 'confirmation' are, of course, 
functions. As far as the concept 'function' is concerned, it is not hard to argue 
that this must be included at ali levels. This is true in various of the many 
senses of 'function' (cf. Nichols 1984: 98-100). We of course bave functions at 
ali levels of the system in the 'grammatical' sense in which 'Agent' 
(experiential), 'Subject' (interpersonal) and 'Theme' (textual) are ali functions, 
and also at ali levels of the semantics in the metalanguage sense in which the 
three areas of the semantics are ali metafunctions. But it also seems obvious 
that if 'purposive activity' is, as Halliday and Hasan (1976: 22) say, a part of the 
field, then there must be a corresponding functional component in the ideational 
part of the semantics, which will bave manifestations in the system which can 
be interpreted on the basis of the functions they carry out in the discourse. 
Purposive activity also comes into the tenor (see, e.g., Smith 1985: 242) and 
corresponding interpersonal metafunction in the form of speech acts and the 
mood choices (Halliday 1971: 335), and into the mode and corresponding textual 
metafunction in the form of the 'discourse functions' that make up the genre. 
The negotiation in communication of 'purposes' and 'effects' regards ali three 
metafunctions, and the whole context of situation (see Bailey 1985). In the 
course of this study more will be said about the 'multifunctionality' of 
'functions'. In the work of at least two leading Systemic linguists, Gregory and 
Martin, multifunctional solutions bave been proposed.l 
My argument is that the same sort of multifunctionality applies to the 
'logic' in the semantics. This logic can, and must, I believe, be seen in different 
ways. I t can be seen dynamically as 'relating' and synoptically as 'relationships'. 
It can also be seen as 'external', the logic existing in reality (easily represented 
synoptically) and as 'internai', the logic human beings apply in the processes of 
relating aspects of reality (best represented dynamically). The external, synoptic 
use would seem to fit into the 'representing' function of the ideational area of 
semantics. The internai, dynamic use seems to be a part of the 'constituting' 
function of the interpersonal area. And both contribute to the 'enabling' function 
l Gregory (1967:184 ff.) had postulated a functional tenor (speech acts) 
alongside the personal tenor (formality etc.), a division which Halliday (1985b: 9) 
accepted, but then Gregory (1988:314-5) decided to get rid of functional tenor on the 
grounds that "there is no piace for a functional tenor, with multi-functional 
realization". He had, in fact, (Gregory 1982:71) schematized 'functional' in the 
semiotic stratum, and as a realization in the semantic stratum, but with the 'typical 
realization' in the lexicogrammatical stratum listed as 'various', and, as for the 
'function' it is 'normally associated with', the scheme gives us 'multi-functional'. 
Interestingly, Gregory (both in 1982:71 and in 1988:313) leaves 'logical' out of his 
scheme for functions. Martin (1980-81:esp. 25) places functional tenor in a deeper 
'stratum' underlying field, personal tenor and mode. 
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of the textual area (see, e.g. Halliday and Hasan 1976: 239-244 on internai and 
extemal conjunctives). 
If this idea is accepted, then we need to find a way of fitting it into our 
description. Perhaps what we need is a logical-functional component which, 
behind, around, or perpendicular to the levels of the experiential, interpersonal 
and textual metafunctions, can act on ali three levels. Fig. l is a possible 
graphic representation of this. In favour of this view, I think it can be shown l) 
that the parts of the grammar that are normally related to the logica! 
metafunction ali have important links to the interpersonal and textual 
metafunctions as well as the ideational, and 2) that some parts of the grammar 
not normally related to the logica! metafunction could, if i t were redefined as is 
proposed here, as a multifunctional, logical-functional component, find a 






























To begin with, some questions arise in relation to Hasan's use of the logica! 
function. What difference is there between Hasan's textual functions, and the 
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relationships between them, and interpersonal speech acts (see e.g. Halliday 
1971: 335), and the fit between these (Sinclair, Coulthard 1975: 130-5, Ventola 
1983: 242-3)? It seems to me that if there is a difference it is actually in the 
analysis rather than in the substance: the question would seem to be just 
whether the analysis is of the text seen as a completed product (related to mode) 
or as an ongoing process (related to tenor) - the question of synoptic vs dynamic 
models.2 
Halliday, as we know, relates different sets of options in the lexicogrammar 
to each of the metafunctions. The logical metafunction is presented by Halliday 
(1985a: 193 ff.) as relating to hypotaxis and parataxis, and to expansion (by 
enhancement, elaboration, or extension) and projection. It is seen, along with 
the experiential metafunction, as our way of 'representing' what is 'out there' in 
reality (Halliday 1975: 40). But if we see the speaker not just as an observer, 
but more actively involved in shaping his own picture of reality, then we see 
him, even in this metafunction, as carrying out functions like 'compare', 
'contrast', 'sequence' 'explain' (while creating enhancements) and 'add' (while 
creating extensions), and therefore not just 'representing', but 'constituting' 
reality, as he does in the interpersonal metafunction, in the part of this which 
regards discourse functions or speech acts. 
So what we have here is a component - what I am calling the 'logical-
functional' component - which, rather than fitting nicely into any one slot in 
our system, seems to be present at alllevels: in relation to field, where it gives 
us the relationships realized hypotactically and paratactically as elaborations, 
enhancements and extensions, in relation to tenor, where it gives us speech acts 
which are pertinent to the interaction, and in relation to mode, where it gives us 
text cohesion through conjunctives (Martin 1983) and text structure through 
functional fit in a configuration corresponding to a genre. 
But once we agree to reconsider the theory in this way, other problems come 
to our attention. We are led on to take another look at the process types which 
Halliday relates (as transitivity) to the experiential component of the ideational 
metafunction. According to Halliday's (1979: 64-5) conception of non-arbitrary 
structure types corresponding to the metafunctions, the analysis at the 
experientiallevel should be an analysis of "discrete elements" or components, 
"each of which makes its own distinctive contribution to the whole" since 
2 Halliday (1985b:10) wrote: "The major problem perhaps is that of interpreting 
the text as process, and the system as evolution (its ontogenesis in the language 
development of children): in other words, of representing both the system and its 
instantiation in dynamic as well as in synoptic terms. Dynamic models of semiotic 
systems are not yet very well developed, and this is one of the problems that 
theorists of language now have to solve." Among the Systemic linguists now 
working on dynamic models are Martin (1985), Sinclair (1985) and Bateman (1989). 
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"experiential meanings are realized through some kind of constituent structure". 
Whereas material, mental, verbal and behavioural processes give us 
'constituents' in a 'representation' of reality, 'relational' and the closely related 
'existential' processes do not. This point has been made in a recent artide by 
McGregor (1990: 23-24). Relational processes are of two types: identifying and 
attributing. Now, seen in the perspective we are adopting here, 'identify' and 
'attribute' are also logical-functional. Through the functions 'identify' and 
'attribute', we set up a logical relationship of identity or identification and of 
attribution. In this light, rather than realizations of the experiential 
metafunction, attribution and identification would seem to be realizations of our 
logical-functional component. This view helps us to overcome the problems 
that come up when we turn to the 'componential', experiential analysis, in terms 
of transitivity, of certain types of sentences we fin d in texts. Here are two 
examples from texts I have been working on with my students: 
"Half in fear and half because of the blast, Marcovaldo leaped up and 
fell back, stunned." (from the translation by W. Weaver of Calvino's 
Marcovaldo, London, Picador, 1985, p. 99) 
"He returned home tired and discouraged" (from The One Minute 
Manager, by Kenneth Blanchard and Spencer Johnson, William 
Morrow & Co., New York, 1981, p. 15). 
The problem is how to combine the attribution with the material process. The 
analysis becomes easier if we accept a logical relationship of attribution as 
outside of the experiential structure as such, although relating notions which are 
experiential ('stunned', 'tired', 'discouraged') to the components of this structure.3 
The existence of languages with no relational verbs provides support for this 
view. Consider the difficulty of analyzing the following sentence: 
"It hung, blue and inviting, between two buildings located somewhere 
near 91st Street and Centrai Park West, a narrow, distant gap in the 
brick and concrete thicket outside my window." (from an article in the 
lnternational Herald Tribune, August 4, 1986, p. 5, "It Was Just a 
Piece of Sky, But It Redeemed the View" by Val L. Ellicott) 
3 This has been pointed out by McGregor (1990:24), who also thinks that 
circumstances should be related to the logica! function rather than to the experiential 
(1990:26-28), and projection to the interpersonal rather than to the logica! 
(1990:376-42), and that existential there clauses (and similarly it-clefts) are better 
seen in relation to the textual metafunction (cataphoric indexing to what is presented 
after the relational verb) than as a process type in the experiential metafunction 
(1990:21,32). 
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It (i.e., the piece of sky visible from the window) is at once Actor in the 
material process expressed in the verb hung, the Carrier of the Attributes blue 
and inviting and a narrow, distant gap in the brick and concrete thicket outside 
my window, but the only process expressed is the material one. Again, an 
analysis where the attribution is not expected to fit into the string of 
components related to the process of the clause would be of help here. The 
problem does not regard only the transitivity-type analysis. Even for a syntactic 
analysis using the seven structure types (SV, SVO, SVC, SV A, SVOO, 
SVOC, SVOA - Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik 1985:53) these fonns 
create problems. A solution I have, out of want of a better one, opted for with 
my students, that of considering these elliptical relative clauses, does not, in 
truth, satisfy me, since these attributes are hard to consider as postmodifications 
of the noun in each of these cases, and even harder in the equally possible case 
of: "Tired and discouraged, he retumed home." 
Similar problems arise for presentative fonns (cf. Lakoff 1987: 462 ff.) in 
existential clauses, where the only experiential component in the strictest sense 
is what is presented. Let's again consider a sentence that carne up for analysis 
during my course: 
"There's people living all along the road" 
(from Pinter, The Caretaker Act I). 
Halliday (1985a: 130) classifies the relative-like clauses in existential sentences 
as hypotactic. It is, indeed, a problem to consider these as embedded post-
modifications of the noun that precedes them, since they seem to relate rather to 
the whole clause that precedes them. But also as hypotaxis they are particular, 
since they have none of the intonational signs of division nonnal for hypotaxis, 
and basically, the two parts do not seem divisible at ali. l'd like to suggest that 
we might need to consider the function 'presentation' as part of our logical-
functional component, acting, in the case of our example, upon a clause with a 
material process (live). The need for this type of analysis can be underscored by 
considering two more possible sentences related to the one from the Herald 
Tribune: "Between two buildings, there hong a piece of sky." "On each side of 
the piece of sky, there rose dark towering buildings." In the analysis I am 
proposing, in both sentences the hypothesized logical-functional component 
would come in as the presentation function. It would also come in for the 
expansion of location that relates the entity of 'piace' to the participant and 
process constituents. But we willlook at this in a moment. 
I believe that if we solve the problem of existentials, we can also solve the 
problem of predicated-theme structures, or clefts, which seems to be related. 
88 Caro/ Taylor Torse/lo 
Another example from the materials I have been using with my students will 
illustrate this: 
"It was McGuire put me on to them" 
(from O'Neill, Long Day's Journey into Night, Act 1). 
W e have precisely the same sort of question about how to analyze the relative-
like clause here as we had in the existential sentence. It might be necessary here 
to think in terms of a logical-functional element of identification acting on our 
material process clause in a way which involves no real instance of hypotaxis or 
of embedding. 
Whether what we do in relation to elements of reality is 'identify' or 
'present', the function is also textual: both the presentative form and the cleft are 
indexical to the situation, one to introduce a topic into it, the other to index one 
element to the exclusion of ali others in the situation as the one that is relevant 
to the discourse at hand. 
The logical-functional component we are postulating would give us 
relationships like 'cause', 'condition', 'time', 'piace', 'comparison' which are at 
the basis (in expansion) of enhancement, as weli as 'addition', which is at the 
basis of extension. It would also give us 'identification' and 'attribution'. Not 
only are these two elements the ones that constitute the so-calied 'relational 
processes', but identification is also at the basis of 'elaboration' (the third type of 
expansion - the type realized by the non-defining relative and the appositive 
clause). 
Circumstances (tipically, the adverbial elements in the transitivity analysis 
of the clause) also have the same logical relationships (e.g., 'time', 'piace', 
'cause') to the other components of the clause as do clauses to each other in 
hypotaxis, and sentences to each other in text conjunction. It seems to me that 
this existence at ali ranks of the grammar can be taken as another sign that the 
logical component, just like 'function', is present throughout the semantics. The 
sentence we have just analyzed from the Herald Tribune might have had, instead 
ofthe spatial circumstance between two buildings located somewhere near 91st 
Street and Centrai Park West, a hypotactic spatial enhancement like: "It hung 
where two buildings stood side by side somewhere near 91 st Street and Centrai 
Park West." Furthermore, these 'enhancements' at clause level, clause-complex 
level and textual level can, in many cases, be either more 'pragmatic', 
'disjunctive' and 'internai' (and therefore more interpersonal) or else more 
'semantic', 'adjunctive' and 'extemal' (and therefore more experiential) (cf. 
Halliday, Hasan 1976: 240, van Dijk 1977: 209 ff., Quirk, Greenbaum, Leech 
Svartvik 1985: 612-31, 1070-74). So I would like to bring circumstances, 
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expansion and conjunction back together in the description, through the logical-
functional component. 
There are also enhancements within the verb phrase - those process-
modulating enhancements 4 of time (begin by ... , tend to ... ), manner (hasten 
to ...• hesitate to ... ),cause (happen to ...• remember to) and accompaniment 
(help to ... ) that, in the transitivity analysis, must not be treated as separate 
processes (Halliday 1985: 259-60). These too can be seen as a manifestation of 
the logical-functional component. 
A grammatica} manifestation of time relations in the semantics is tense. 
Tense figures in Halliday's work as a realization of the ideational metafunction, 
relating either to the experiential function (Halliday 1977: 180), or partly to the 
experiential and partly to the logical function (Halliday 1979: 66), or else 
completely to the logical function (Halliday 1985a: 176).5 It seems to me, 
however, that tense actually operates multifunctionally: it is deictic to the 
discourse time and is so closely related to mood that i t is part of the fmite of the 
clause, so it would seem to be interpersonal; it plays an important role in text 
cohesion and in foregrounding and backgrounding, especially in its aspectual 
element 6 (see, e.g. Hopper 1979, Delancey 1982: 179), so it is also textual. 
Tense is ideational in that it is related to the entity, time and to the temporal 
organization of events. An attempt to use the Systemic metafunctions as a basis 
for the presentation of grammar in language teaching would certainly entail 
making a decision about what to do about something as basic as tense, and I 
have begun evaluating the advantages that could come from considering it a 
realization of the logical-functional element we are postulating. 
Time phase elements in the verb phrase (e.g., startlstop doing, keep 
doing ), which the transitivity analysis does not treat as separate processes 
(Halliday 1985: 256-7), must also, I believe, be seen as manifestations of our 
logical-functional component. 
4 Halliday's use of the term 'modulation' for these process enhancements seems 
unfortunate to me, since it creates confusion wilh his more well-known use of the 
same term for pseudo-~odality. 
5 See Ellis (1987:111 -2) for the argument in favour of considering tense 
completely as a manifestation of the logical function. Halliday (1979:77), referring 
to characteristics such as recursiveness and being "rank-free" which are typical of 
logical structures, singles out tense and report as "nearer the borderline". He says 
they are "only just logical structures". or tense, he says that it "is particularly 
interesting because it has only come into the category of logical structures within 
the last two to three centuries, and English appears to be unique in treating tense in 
this way." 
6 Halliday (1985a: 180-181) treats aspect in the finite verbal group as a part of 
tense (present in present, past in present etc.). 
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Projection (or report), both mental and verbal, is related to the logical 
component of the ideational metafunction in Halliday's work. Of course we 
know that the ideational metafunction is the one in which language reflects, 
represents reality, and in which the speaker's role is that of observer of reality 
(Halliday 1979:60). However, projection is not simply a way in which parts of 
reality 'out there' are related. Like modality, it is a way of limiting the 
commitment of the speaker to the message, and in this sense is interpersonal. 
Its scope can be limited to any level - even to the object of a preposition as in 
the headline of an artide which we analyzed in class: 
"Benefits Threat Over Too Many Rooms'" 
(from The Guardian, March 6, 1989). 
In this case it is very important to realize that 'too many rooms' is a projection, 
so as to realize that the evaluation expressed in too many is not to be interpreted 
as the joumalist's. Projection can be subtly insinuated, with its effects on the 
grammar of shared and unshared knowledge (Taylor Torsello 1987: 24-28, 45-
49), into a prepositional phrase: 
"White House aides are losing patience with what they see as the 
heavy-handed tactics of Rep. Guy Vander Jagt ... " (Newsweek, Aprii 
22, 1985, p. 9) 
Here the definite article is justified on the basis of the shared knowledge 
attributed to the White house aides, whereas the writer can avoid committing 
himself on the matter. To see this we can compare the following form, without 
projection, where the joumalist does commit himself: "White House Aides are 
losing patience with the heavy-handed tactics of Rep. Guy V an der J agt". Al so 
compare a version where commitment and definite reference are both avoided: 
"Rep. Guy Vander Jagt is accused of using heavy-handed tactics." There can be 
lexical and intonational signs of projection, without any projecting clause. 
Bolinger (1979: 307-8) gives us an example of this: "His wife knows perfectly 
well that Tom is a jerk", where knows perfectly we/1 and a rising tone on Tom 
is a jerk are sure signs that the speaker, at the same time that he is presenting 
Tom is a jerk as Tom's wife's mental projection, is also presenting it as a 
previous verbal projection of his own. In Italian we can even use the conditional 
to indicate that we are projecting the opinion of others: 
"Craxi al Quirinale. Dopo mesi di dubbi, l'idea starebbe conquistando 
il leader socialista .... " (la Repubblica, Oct. 2, 1991, p. 1). 
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Projection often extends its scope beyond sentence level, as in the following 
sequence: 
''That's unbelievable," said the young man. "Does he bave the best 
equipment?" (from The OM Minute Manager, p. 48) 
It often occurs without a projecting clause (Young 1988: 33-34). It can even be 
expressed from a receptive point of view: 
"As the man sat and listened to the 'nice' people answer the same 
question, he heard, 'l'm a democratic manager."' (The One Minute 
Manager, p. 14). 
Furthennore, through the choice of different projecting verbs (began, continued, 
conc/uded), projection can be used to frame episodes in narrative.7 These 
considerations lead us to see projection as operating within the textual 
metafunction as well. 
It seems to me that the approach to the logical component as 
multifunctional might also make some other aspects of the grammar which have 
created problems in application more manageable. 
I have some thoughts about how this approach might relate to some 
problems which arise in the areas of modulation (considered experiential -
Halliday 1977: 180) and modality (interpersonal), and of comparison (considered 
logical) and intensification (considered interpersonal). There are practical 
problems related to treating these areas as separate parts of the grammar, 
realizing different fundamental semantic functions. 
The close relationship between modulation and modality makes it hard, and 
impractical, to treat these as completely separate parts of the grammar. In the 
system many of the realizations are the same (e.g. must, may, wi/1). 
Modulation has uses which are clearly interpersonal, such as its perfonnative 
uses (Huddleston 1984: 358), and its various uses for purposes of speaker 
contro l. 
Similar difficulty arises from having to treat comparison and intensification 
as separate in the system, comparison being considered ideational and, 
specifically, logical, and intensification being classed as interpersonal. The 
problem is that in the area where distinguishing between comparison and 
intensification is most difficult Systemic grammar usually makes use of fonnal 
7Nichols (1984: 109) says that Michael Silverstein in a 1984 article on Chinook 
shows how in this language verbs for speech acts are used regularly to frame episodes 
in narrative, with one verb used to report speech events that continue speech 
interaction and another used to report speech events that bound or cut off such 
interaction. 
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criteria: the possibility of predetenniner adjective position (too serious a matter) 
and of post-adjectival completion by an embedded result clause (too serious to be 
any fun) (Veltman 1985: 192-3). The conclusion is that too is comparative, and 
therefore ideational. Now any of us who work with our students on a headline 
like "BENEFITS THREAT OVER 'TOO MANY ROOMS"' know that there is 
an aspect of personal evaluation involved in the judgment of the rooms' being 
'too many' which is crucial to the understanding of the text, so too has an 
undeniable interpersonal function bere. 
Perhaps in relation to these problems too, postulating a logical-functional 
component which is not restricted to any metafunction can help us. 
Modulation (inclination, obligation) can be seen as an aspect of cause, and 
cause is easy to consider as part of our logical-functional component When the 
modulating type of causai function operates on the experiential component, we 
get the more 'representing' types of modulated expressions: "W e were obliged to 
take a detour because the main road was flooded." When the modulating type of 
causai function operates on the interpersonal component it enters into the active 
creation of role-relationships and speech functions: "You must help me now, 
John." 
lf we can also relate conation (try to .... manage to ... ) to cause, and in this 
way to our logical-functional component, then we will bave accounted for 
another of the parts of the verb phrase which in a transitivity analysis must not 
be treated as separate processes. 
Causative verbs (make do, let do), another group of those which are not 
treated as separate processes in the transitivity analysis when they occur along 
with another verb, can also be related to the cause element of the logical-
functional component 
I t may be that even modality should be seen as the result in the interpersonal 
area of the workings of an aspect of the logical-functional component which is 
polarity. Ellis (1987: 109) points out that Halliday has, at different times, 
related polarity to each of the three metafunctions, and Ellis himself argues for 
considering it as logica!. Polarity, as experiential, represents the being and not 
being, the doing and not doing, aspects of reality. When polarity becomes 
interpersonal, it is a close-knit part of the finite involved in mood-fonning 
options, and also gives us the possibility of 'constituting' degrees of meaning 
between yes and no: "It might rain"; "You must be tired". Textually, polarity 
'enables' a w ho le piece of discourse to affinn or deny, accept or re fuse, prescribe 
or prohibit. 
Just as we were able to account for time phase as part of the time element of 
our logical-functional component, I believe we can account for reality phase 
(seem to .... turn out to ... ) by relating it through modality to polarity, and 
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thereby to the logical-functional component. Halliday (1985: 257) in fact says 
that "the two categories of phase are related to modality and tense ... " 
Now let's consider the results of postulating comparison, too, as part of a 
logical-functional component coming in at ali levels. In the experiential 
function, the speaker-observer would be seen as representing reality and the 
comparative-type relations (e.g., similarities, differences) which he sees between 
parts of it In the interpersonal function, the speaker actively constitutes reality 
through the speech functions of comparing and contrasting. He also expresses 
his own evaluations by comparing things not only to each other, but also to his 
own personal, or culturally received, norm. It is this that he is doing when, for 
example, he says someone is "very old" (usually considered intensification) and 
also "too old to team to dance the lambada" (usually considered comparison), or, 
going back to our headline, when he says that four rooms are "too many rooms" 
for a family of four claiming housing benefits. In the textual function, 
relationships of comparison can be realized by conjunctions (e.g.,likewise). 
Even the adversatives would seem to realize logical-functional comparison. 
As a final thought, I would like to suggest that 'refer' and 'assert' are 
functions just like 'identify', 'attribute', 'present', 'project', and 'relate' are, and 
that the systematic setting up of relationships between what is referred to (as 
shared information) and what is asserted (as unshared information) is an 
extremely important part of language activity. This could also be seen as an 
aspect of comparison - contrasting parts of reality for our interactive purposes. 
Halliday (1984: 28-29) says that at 22 months Nigel had created a systematic 
category for differentiating between shared and unshared experience, which he 
later on lost, and which is not present in adults. In adult use, this is a matter of 
"packaging information" so as to take into account the hearer's needs, and 
involves matters of presupposition. It is not simply a matter of information 
units, or of corresponding tone units and prominence points. These are only 
elements in a much more complex set of phenomena which goes from the 
definite/indefinite distinction, to final vs non-final position in clause complexes 
and in ditransitive structures, to such prosodic options as falling vs. rising tone 
(see Brazil 1975, 1978, 1985), position of tonic syllable, number of feet, 
number of tone units, and many other phenomena, which relate to ali ranks of 
grammar and to ali parts of the semantics and of the context of situation (see 
Taylor Torsello 1987). Halliday relates information structure to the textual 
metafunction. McGregQr (1990: 44-4) insists on the interpersonal nature of 
information packaging and of the presuppositions which this entails. I am 
suggesting that a logical-functional basis for the relationship between what is 
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referred to as shared and what is asserted as unshared might mak:e this seemingly 
unsystematic part of the system easier to describe. 8 
Several considerations contribute to giving me the courage to postulate a 
new, multifunctional solution for the logical function: 
l) The fact that Hasan has already opened the way to tak:ing i t out of the 
ideational metafunction, by herself mak:ing it a separate function, related to 
mode rather than to field. 
2) The fact that 'function' itself has already been postulated as 
multifunctional. 
3) The fact that, on the whole, it seems to me that this adjustment would 
mak:e the description more usable for what I need to do with it, which is helping 
students to learn the English language and how it works. 
In this approach, I am comforted by recalling that Michael Halliday (1974: 
97), in his interview with Parrett, as he discussed his own stand on how the 
metafunctions should be posited (specifically, he was insisting on equal status 
for the ideational and the interpersonal metafunctions), was careful to add 
"though always pointing out that it is simply for the purposes of the kinds of 
investigation I personally am interested in". So now, I want to turo back to the 
theoretical linguists and, pointing to the sorts of practical problet\ts I have 
brought out in this paper, ask Halliday's own question: "What should we mak:e 
language look like in order to throw light on questions of this kind?" l'Il be 
anxiously awaiting the solutions they might propose. l'm also curious to know 
whether or not ,they will be interested in tak:ing up the suggestion I have made 
here and following it through to see what sort of description i t actually leads to. 
8 A similar distinction in language use is made between what is treated as fact and 
what is treated as hypothesis, and in this case too there are consequences on the 
various parts of the system and at ali ranks of the grammar. The fact/hypothesis 
distinction might also need to be related to the logical-functional component. I can 
think of three ways in which the link might be posited: l) the distinction might be 
considered a development of polarity (with fact at the two poles and hypothesis in 
between); 2) the function ''hypothesize" might alternate and contrast with functions 
like "assert''; 3) the distinction might be seen as a development of comparison -
contrasting two modes of formulating reality. This note is clearly a particularly 
tentative part of this paper. 
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APPROACHING EVEN THE LITERARY TEXT THROUGH 
FIELD, TENOR AND MODE 
A Way ofGiving Unity to the Language and Literature Program 
Carol Taylor Torsello 
l. The Proposal 
The language/literature dichotomy which has developed in so many academic 
institutions has, on the one hand, forced many academics to make a life-long 
professional choice between language and literature, and, on the other, led many 
secondary school language teachers educated in these institutions to feel they 
really ftll two discrete teaching roles, one regarding the language and the other 
its literature.l Work done in ltaly with English langùage and literature majors 
and with future translators at the university, as well as with groups of secondary 
school English teachers, has convinced me of the advantages of applying the 
sarne Systemic model in approaching ali kinds of texts, including literary ones. 
2. Justification 
The technique of relating each text to the field, tenor and mode of its context 
of situation is used, not as a way of going directly to the contextual 
configuration corresponding to a genre (cf. Hasan 1978), but as a way, 
primarily, of getting at the full nature and meaning of the individuai text. So if 
this is register analysis (Halliday, Hasan 1976:22), then register and genre are 
not synonymous in this sense.2 It is certainly text analysis, of a type which I 
have found extremely helpful in the following three classroom uses: 
l) in EFL generally, as a framework for insightful reading and text study, 
which also offers the occasion for text-based study of the lexico-grammar, 
2) as preparation for the translation of a text; 
3) in teacher training, as a system for isolating and organizing the elements 
which are significant for the comprehension of a text, as a preparatory stage to 
l Non-text-based methods and syllabuses for English as a foreign language have 
certainly played their part in creating the gap between the two parts of programs 
including the language and the literature, and this is equally true of structure-based 
methods and syllabuses and of the functional-notional ones, since the fragmentary 
notions and functions, as most often presented, only seem to reassemble to form 
very limited texts, suitable, for example, for survival during tourism, but worlds 
away from literature. 
2 Cf. Hasan 1978:230 and Halliday 1984:8 for senses in which they do consider 
them synonymous or interchangeable, but also see Ventola 1988:57, who Jocates 
them at different levels of abstraction. 
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the creation of tasks meant to guide the students in arriving at these, while 
providing the teacher with the means of a process-included evaluation of the 
results. 
The efficacy of this approach in relation to more context-oriented text types 
(business letters, TV ads, instruction ~anuals, etc.), which is fully confirmed 
by my own experience, has the solid support of the literature (e.g. Hasan 1978, 
Young 1985), although, I agree with Young, it is stili underused in EFL 
teaching. The application of the same model to literary texts, illustrated by 
Halliday (1978:145-151) for Thurber's "The Lover and His Lass", has had less 
resonance. In particular, my claim here is that it would deserve more attention in 
EFL language and literature courses than it has so far enjoyed. Since language 
and literature are so often linked in EFL programs, it might seem surprising that · 
the opportunity for applying a single approach to both has not been taken up 
generally as a teaching policy. I have considered relating texts to field, tenor and 
mode as just this sort of opportunity. 
Most appreciable from the teacher's point of view is the unifying element 
the model provides for the curricular program, and since a unified program 
means that progress in any one part contributes to progress in the others as 
well, the success of the program as a whole becomes more achievable. The 
students, in their turn, once introduced to the conception of language as a 
multifunctional system usable for the creation of ali registers, are motivated to 
explore the workings of English in its various functions through the same 
framework. 
As far as the literary component is concemed, the advantages are many: 
l) The approach is text-centered, which means that tlie starting point and 
point of return is the text itself - the meanings, associations, themes, 
interpretations will ali be grounded in the language realizations - syntax, 
cohesion, lexical choices, rhythm, sound patterns, etc. 
2) The literary text typically presents a fictional context of situation which 
we can both int:erpret in its own right applying the framework field, tenor and 
mode, and relate to the field, tenor and mode of the non-fictional context from 
which it develops as subject matter. A type of confusion which often occurs 
among students in their approach to literature can be avoided through the use of 
the pre-established framework for distinguishing the fictional from the non-
fictional context. 
3) W e are provided with a pre-established framework for relating the text to 
ali relevant extratextual factors, so study of the author's life, times, aesthetics, 
ideology, etc., becomes a set of problem-solving tasks, as information 
presupposed and required by the text itself is searched out. 
4) We have a pre-established framework for relating the text to the literary 
tradition - to the genre it represents and/or innovates, to the conventions it 
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applies or defies, so reading of literary bistory and criticism is also seen as a 
text-related problem-solving activity. 
3. Application 
3.1 With Englisb language and literature majors 
As Appendix l, tbere is a copy of the cbecklist wbicb I bave developed for 
the students to use in their task of relating a text of any type to its context of 
situation (Taylor Torsello 1984: 28-9). A text wbicb ali the students bave read 
becomes tbe object of analyses done in groups, using tbis checklist as 
guidelines. The group members know that they can use the tool rather freely, 
skipping or making only partial use of items they do not consider particularly 
useful to their task. Tbe discussion must take piace in English, so, whatever 
else is achieved is in addition to practice in real communication in the foreign 
language. My job is going around making sure ali the groups are actually 
working in English, and joining in on tbe discussion wben I am invited to do 
so, or wben it seems tbat problems are arising. Wben the work sessions are 
over, the groups present their results, and a generalized class discussion of these 
follows, to wbicb I contribute by bringing in my own suggestions and additions 
to the analysis. 
I realize tbat some of the cboices made in preparing tbis cbecklist are open to 
discussion. For example, I ha ve included under A,"Describe tbe fie l d", two 
items, 5, regarding the function of the text as a wbole, and 6, regarding the 
functions wbicb enter into tbe structure of the discourse, because I bave 
considered these elements of tbe "purposive activity" (Halliday, Hasan 1976:22), 
and 6 also as deriving from notions of logical relationsbips (Halliday 1978: 128), 
but tbey could be included under mode (Hasan 1978:243-4) or even tenor 
(Ventola 1983:242-3). Likewise, under C, "Describe the mode", I bave included 
8, about the possible effects of tbe text on tbe context, because to me this is 
part of "the role played by tbe language activity in tbe situation" (Halliday, 
Mcintosh, Strevens 1964:91; cf. Halliday 1978:144), but Bailey (1985:9) seems 
to relate this to tenor. For my purposes, just where on tbe cbecklist eacb 
element comes in is not terribly important, so long as this tool carries out its 
function of reminding us of ali the points wbich our analysis might require, so I 
will not be concemed bere with tbe justification of these choices. A word migbt 
be said, bowever, about item l under C, "Describe the mode", wbich is "What 
linguistic code is used?" We use this item to talk about tbe language (see 
Halliday 1985:xxxi), wbicb, in our case, except in the use as preparation for 
translation from Italian to English (see below), is of course usually Englisb, but 
it does happen that one or more other languages occur even in an Englisb text, 
and these occurrences are always significant (see, for example, Eliot's The W aste 
IArui). W e also use this item for considering wbether the English is standard, or 
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marked as representative of a particular geographical region, or of a particular 
social class (consider the importance of this question to a reading of 
MacDiarmid's "Second Hymn to Lenin"). So, for our purposes, we have brought 
into the model normally used for describing register, or "variety according to 
situation", elements which are usually treated as two different kinds of variety, 
regional and social (Halliday 1975:21,41). 
In section A, relating to field, 7, 8 and l O cali attention to the subject 
matter. Together, in work on literary texts, they're used to ensure the distinction 
between real and fictional context, and to guide the students in moving from 
frrst to second order meaning, from verbalization to theme (Hasan 1988:63-65). 
Subject matter in the real context of situation includes the themes of the literary 
text. These are enhanced and developed through their interaction with the 
strategies the author applies in expressing them (purposive activity), and result 
in the creation of a new, fictional context, projected from the field of the real 
context as part of the subject matter. On the basis of the text, students decide, at 
A3 and 4, whether or not the actual spatial and temporal setting of the real 
context is relevant to the text, which is a matter of looking for and recognizing 
references in the text to things and events in the real context. This type of 
problem solving often requires extratextual and intertextual research into the 
author's life, thought and times, which becomes part of the task. The created, 
fictional context of situation may also have a precise temporal and spatial 
setting, which, as in the case of Scott's Ivanhoe, may be completely different 
from that of the real context, but with some points of contact which it is part of 
the author's strategy to cali attention to. Making decisions about the relevance 
of setting, and solving problems of information which an affirmative decision 
might raise, are part of the task. Of course the delicacy the analysis can be 
carried to depends on the length and complexity of the text. In the case of a 
complete novel, the checklist will only be used to provide some very generai 
guidelines for the discussion, while with a poem or short story it can be applied 
in greater detail. Item Il und~r A brings out the characteristic of literature texts 
as being for re-use (cf. Lausberg 1969:15-17), while 12 allows the students to 
evaluate their own role as readers of the particular literary text, and also of 
literary texts in generai as compared with other texts included in their program, 
some of which are originally meant for a limited readership that might exclude 
them (e.g., a commercialletter, from one firm to another, or an ad fora high-
class hotel which is obviously geared to managers on business trips).3 
Section B is used to focus attention ori the tenor of the context of situation 
as this is revealed by the text. 
3 For the pedagogica! aspects of this matter, see Widdowson 1978:80. 
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The analysis of literary texts alongside other types of communication makes 
it possible to recognize indirection as a characteristic of tenor in the literary 
genre: interpreting the author's attitude toward the subject matter is part of the 
reader's task. At times, as for example with Browning's, and even more so with 
Auden's, dramatic monologues, the task is an arduous one. How arduous a task 
the author gives his reader to perform is also part of the tenor, having to do with 
the relationship between writer and reader. Joyce, Eliot and Pinter relate 
differently to their readers, in this sense, than do, say, Orwell, Spender and 
Osborne. With literary texts, item 10 under A, field, guides the students into the 
analysis of the fictional context, and therefore into its tenor, with the 
characteristics of the individuai characters, and the relationships between these. 
In many cases, the presentation of these characteristics and of these relationships 
is basically what the reader must draw on in order to arri ve at some conclusions 
about the author's attitude toward these participants as part of her or his subject 
matter (think, for example, of Woolfs T o the Lighthouse). 
The mode of the real context is basically the mode of the created, fictional 
context, so the analysis at 10 under A is basically concerned with considering 
the fictional context in terms of field and tenor. However, there are often 
differences in the type of discourse used by the different characters in a literary 
work. For example, in Woolfs To the Lighthouse, the linguistic code, in the 
sense of social variety, used by the cleaning women in their dialogue is different 
from that of the other characters, including the narrator. The analysis of the 
fictional context prompted by AlO can include this as a part of the mode. 
One of the items related to mode, C4, focuses on the way the notions that 
seem to be particularly important in the text are realized linguistica1ly. In 
literary applications, this item guides us right into what Hasan (1988:63-5) has 
called "symbolic articulation", the stratum of conjunction between verbalization 
and theme. A few examples will illustrate this. Syntax is, as Halliday 
(1973:121-38) has pointed out, fundamental in Golding's realization of a notion 
which is centrai to his novel The lnheritors, differences in ways of being, as 
seen in the difference between Neanderthals and Homo Sapiens. The 
accumulation of images of similar effect is important as a way of conveying a 
notion centrai to Eliot's The Waste Land, the aridity of a world deprived of 
values. The use of harsh sounds - "out of steel a song" - is an explicit choice 
made by Day Lewis in The Magnetic Mountain for conveying a message which, 
meant to be public and political, required, to his mind, differentiation from the 
soft, pleasant sounds of lyrics. In Blake's "The Garden of Love", the childlike 
rhythm, similar to that of a limerick, becomes important in the conveyance of 
the meaning of the poem because of the sharp contrast with the dark and 
weighty message about the destruction of love, joy and desire caused by 
institutionalized religion. In Dylan Thomas's "The Force that Through the 
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Green Fuse Drives the Flower", phonological similarity between a lexical item 
explicitly expressed in the poem and another item implicitly suggested (by the 
phonological similarity to the explicit one) becomes an important meaning-
making device: see veil which suggests sail and fountainhead which suggests 
maidenhead. (In the case of translation, of course, an analysis of which aspects 
of the linguistic realization are used to carry the greatest loads of meaning 
allows the translator to decide which realization forms can and cannot be 
sacrificed.) 
Item 5 under C, Mode, calls attention to the genre the text belongs to and its 
conventions. Think of the importance of knowing what the conventions of the 
ballad are, regarding, for example, stanza form, meter, rhyme, subject matter and 
fixed lexical collocations, when reading Coleridge's "The Rime of the Ancient 
Mariner", an d this knowledge is no t usually part of the cultural heritage of 
Italian students. When necessary, we make use of a glossary of literary terms for 
this part of the analysis. The considerations brought in here make it possible to 
go on, in the second part of 6, to differentiate a text which innovates (e.g. 
Joyce's Ulyses) or which parodies (e.g. Pope's The Rape of the Lock) the 
conventions of a genre from one which makes a more direct and uncritical use of 
them. The first part of 6 focuses on how the use made of language in the text 
stands in relation to the language in generai. 
This allows us to bring in those matters which have been discussed as 
"deviation" (Leech 1969; Leech, Short, 1981), not as what makes the text 
literature, but simply as a possible aspect of the relationship between the text 
and its context of situation. When Thomas's "The Force that Through the Green 
Fuse Drives the Flower" is being analyzed, this item on the checklist offers us 
the opportunity to confront the semantic and the syntactic contexts of the verb 
tick in "How time has ticked a heaven round the stars" with those we find in the 
dictionaries for learners (Oxford Advancéd Learners' Dictionary, Longman 
Dictionary of Contemporary English, or Cobuild). 
Item 7 under Mode relates the text to the expectations created by the context. 
When Woolf wrote Mrs Dalloway the expectations regarding novels were not 
that they should follow the stream of consciousness for their development. The 
question of expectations, of course, takes us into matters of literary history and 
criticism, and where the class's knowledge does not suffice to solve the 
problems posed by the text in this regard, then doing the necessary research 
becomes part of the task. Expectations are of many types. Think of Swift's A 
Modest Proposal and how it relates to the expectations in the context for how a 
subject like the Irish question might be treated. The results of the discussion at 
this point must of course be related to field, and the strategies the author applies 
in relation to his purposes, as well as to tenor and the attitude the author 
assumes toward his subject matter and toward his readership. The shock effect 
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created by the lack of correspondence between Swift's text and tbe expectations 
in tbe context, and the results of tbis, will come out in 8, and again, must be 
related to the purposive activity in the field and to the attitudes assumed as part 
of the tenor. It is precisely tbis sort of linking up of the results of the analysis 
for eacb of the three parts of the grid to form a coberent wbole wbicb makes the 
task meaningful and useful as text study.4 Appendix 2 is the text of Blake's 
"The Garden of Love", and Appendix 3 outlines the application of the cbecklist 
to this poem. Appendix 4 contains some excerpts from students' compositions 
on the relationsbip between a literary text and its context of situation written 
after reading Hasan 1988 and pages 185 and 214-215 of deBeaugrande and 
Dressler 1981 on their own and doing tbe group application of tbe cbecklìst to 
Blake's poem. 
As university Language and Literature majors become used to analyzing not 
just literary texts, but written and oral texts of any kind, using the cbecklist 
based on field, tenor and mode, the results become more and more sopbisticated. 
But, as ali of us involved in teacbing know, sometimes, to get started in a new 
approacb, or even to continue in it with a slower group, or to undertake an 
application wbicb presents particular difficulties, we must be prepared to take a 
few steps back and offer more guidance. The cbecklist itself was created as a 
multiuse tool for classroom tasks. Forme, the teacher, it can become the tool I 
use in analyzing the text myself and determining wbat elements are essential to 
its understanding, so as to be sure to guide the students toward grasping these 
elements. In task-based teacbing, tbe means for tbis guidance is a set of tasks. 
Appendix 5 is just sucb a set of tasks wbicb I bave created on Blake's "Tbe 
Garden of Love". These tasks were prepared not only for a particular text, but 
also witb a specific group of students in mind, and as a part of a particular 
teacbing unit, with its constraints, including time limits. Not ali the items on 
the originai cbecklist bave corresponding items bere, and tbe items bave been 
organized in the way wbicb seemed most suitable for the particular text and 
classroom situation. The tasks under A lead the students to searcb out certain 
elements in the text whicb stem from and express the field and the tenor of tbe 
context of situation from wbicb the text arises. Tbose under B are necessary 
because this is a literary text, with an imaginary context of situation created by 
the poet; this section guides the students in tbeir analysis of that imaginary 
context. The tasks under C lead the students into tbe mode of the context of 
situation, and into the textual function of the poem. The tasks under D guide the 
students in connecting ali the information that bas come out in tbe previous 
4 The usefulness for EFL of text analyses based on field, tenor and mode has been 
argued and illustrated in Taylor Torsello 1985. Taylor Torsello 1990 gives 
applications to an advertisement, a radio interview and a poem. 
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tasks into a coherent whole, in which the poem as it is realized, with its 
imaginary context and its textual solutions, is related back to the real context of 
situation and to the poet's strategies. 
3.2 In teacher training 
At the beginning of this paper I mentioned three different uses of this 
approach: in a text-based course for English Language and Literature Majors, in 
teacher training, and as preparation for translation. 
An in-service training course organized by the Veneto Region for secondary 
school foreign language and literature teachers gave me the opportunity to 
present this approach to a group of English teachers and follow experimentation 
of it over a school term. A report on that experiment has been published in the 
region's Quaderni del IRRSAE (Moro, Pellicioli 1990). The use most of the 
teachers decided to make of the approach, and of the checklist, was as a basis for 
their own preparation of specific tasks, along the lines of the ones in Appendix 
5 for "The Garden of Love". Some of the teachers did, however, bave their 
students use the checklist directly. One group of teachers had the students bring 
in texts in English they had at home (songs, instructions for computer games or 
for cleaning soccer shoes, etc.) so as to ensure a direct interest and an authentic 
reader/writer relationship. The analysis was very successful and the strategy of 
text selection proved highly motivating. Two teachers working together, in 
collaboration with the Italian teachers in a common "linguistics" period, had 
their students use the checklist in groups to analyze an English play in the 
Italian translation. Their evaluation of the experiment was very positive. They 
went so far as to say that the students arrived at "most of what you normally get 
from literary crltics". One teacher reported back to the "semiotics group" in her 
school, which included teachers of Italian, Foreign Languages and Art History, 
and they decided to study ways of generalizing the experimentation of the 
approach in the teaching of the group, seeing how the model might be used on 
visual arts as well as on verbal texts. 
3.3 As preparation for translation 
When, a few years ago, I was asked to teach a translation course to a group 
of English Language and Literature majors who, the previous year, had taken 
my course in which texts were approached in the way outlined here, it carne 
quite naturally, both forme and for the students, to apply the same method of 
text study to the text that was to be translated, as preparation for translation, 
adding considerations about how the originai context of situation differed from 
the context of reception of the translation. Since then I have moved to the 
faculty of languages for interpreters and translators in Trieste, and, on the basis 
of that experience, I have gone on using this approach to texts with the students 
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bere. It does seem that tbe elements tbat emerge from these analyses are 
precisely the ones translators and interpreters need to be aware of regarding the 
text they receive, and aware of differences in, regarding the text it is their job to 
produce. In tbe future, I bope to be able to report on the results of this 
application. 
Conclusion 
In this paper, I bope to bave sbown, on the basis of my own teacbing 
experience, that field, tenor and mode can play a very important role in text-
based EFL teacbing, even wbere literature texts are concemed. The ideas 
presented above in a fragmentary manner about the types of results obtained 
wben applying this framework to different literary works, along with the more 
complete and systematic application to one poem contained in Appendix 3, 
sbould sbow that this is a very promising method of analysis for literary texts. 
The fact that the same framework can be applied to texts in ali registers, giving 
results wbicb will make tbe differences of register, as well as other more text 
specific differences, evident, makes this framework a powerful classroom tool 
for unifying the language and literature parts of tbe curriculum. 
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Appendix 1: The Checklist (Taylor Torsello 1984: 28-9) 
1.3 A checklist for describing the context of situation of a 
text on the basis of the text itself. 
Try to indicate what it is in the text which guides your response for each 
item. 
A. Describe the fzeld: 
l. What kind of event is involved? 
2. Who are the participants? 
3. What can you say about the spatial setting? 
4. And the temporal setting? 
5. What functions or purposes does the text seem to have? 
6. Try to divide the text into parts in such a way as to make it possible for 
you, then, to !abel these parts according to the role they play within the 
overall strategy behind the discourse (i.e. point out the discourse 
functions - c.f. 2.4.3. below). 
7. What is the subject matter? 
8. What are the main notions which appear in the text? Which of these 
represent a) concrete entities, b) abstract entities, concepts, qualities, or 
relationships? Can you group together some notions the effect of which 
seems to be accumulative? 
9. Which notions are treated as shared knowledge, and which as belonging to 
the individuai ground of the participants? 
10. Are there any other contexts of situation introduced into the text as 
subject matter? If so, you should do this same type of analysis of the 
fie/d, the tenor and the mode of any context so introduced. If there is any 
overlap between the context of situation of the text itself and the one 
introduced into the text as subject matter (e.g. partial or total overlap of 
participants, of spatial or temporal setting, of notions, etc.) point this 
out. 
11. Does this text seem to be meant for use in various places and at various 
times, by different people, who perhaps do not even know each other, or 
does it rather seem to be meant for more limited use, perhaps even a 
single use, related to a particular circumstance? 
12.To what extent does thejie/d as you have described it so far, especially in 
items 1-6 above, correspond to, or overlap with thejield of the context in 
which you now find yourself, as receiver of this text in the classroom, as 
a part of your language syllabus. 
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B. Describe the tenor: 
l. What are the characteristics of each participant? 
2. Describe the role-relationships between the participants, and say what 
social, psychological and intellectual characteristics emerge in relation to 
each of these role-relationships. 
3. What attitudes do the participants take toward each other, and toward the 
subject matter? 
4. Within the discourse itself, which speech-acts are performed and, in each 
case, what roles do the participants assume in the performance of them 
(e.g. who assumes the role of informer, of requester, of interrogator, of 
respondent, of contradictor, or of evaluator, etc.?)? 
C. Describe the mode: 
l. What linguistic code is used? 
2. What is the channel of communication, both in terms of the medium 
(oral, written, written to be spoken, etc.) and in terms of instrumentality 
(radio, telex, telephone, book, etc.)? 
3. What type of elaboration does the text seem to bave had {spontaneous and 
relatively loosely structured, or carefully elaborated, finely structured, 
possibly with redrafts, etc.) and what type of expectations about its 
reception does it seem to reflect (immediate, or with time to ponder and 
possibly to repeat, etc.)? 
4. Point out the main ways in which the notions which seem to be 
particulary important in the text are organized and realized linguistically 
(in explicit assertions, through metaphors, in the rhythm, in the syntax, 
etc.) Are they further realized through the format of the text, illustrations, 
etc.? 
5. What genre does the text belong to? What are the conventions of this 
genre regarding the form, the topic, and the function of the texts? 
6. How does the text stand in relation to rules of the linguistic code adopted, 
and in relation to the conventions of the genre? 
7. How does the text stand in relation to the expectations created by the 
context? 
8. What can you say about how the text functions, or might function, in the 
context of situation - about the effects it brings about, or might bring 
about? 
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Appendix 2: William Blake's "The Garden of Love" from Songs of 
Innocence and of Experience 
THE GARDEN OF LOVE 
I went to the garden of love, 
And saw what I never had seen: 
A chapel was built in the midst, 
Where I used to play on the green. 
And the gates of this chapel were shut, 
And Thou shalt not writ over the door; 
So I tumed to the garden of love, 
That so many sweet flowers bore, 
And I saw it was filled with graves, 
And tomb-stones where flowers should be -
And priests in black gowns were walking their rounds, 
And binding with briars my joys and desires. 
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Appendix 3: 
Application of the checklist based on field, tenor and mode (see Appendix l) 
to Blake's "The Garden of Love". 
A. Describe the field: 
l. A poetic event. 
2. A poet and his readership. 
3. Spatial setting not relevant (although we know it fairly well from other 
sources). 
4. Temporal setting not relevant (although fairly closely known from other 
sources). 
5. To create a text the form and sound of which are aesthetically gratifying, 
and which is capable of evoking a second-order meaning (poetic function); io 
allow the poet to express himself poetically (expressive function); to express 
(although through poetic means) the worldview of the poet in such a way as to 
influence the worldview of his readership (ideological). 
6. The whole text carries out a single overt discourse function, which is that 
of narration. 
7. Difference between childhood and adulthood, innocence and experience; 
how institutionalized religion destroys people's natural energy, liberty and love 
(second order subject matter). 
8.The main notions expressed in the context of situation in which the 
communication is between the poet and his readership are those of the second 
order subject matter mentioned in 7 above. In the poem, to express these 
notions reference is made to: concrete entities ( garden, chapel, green, gates, 
door, flowers, graves, tomb-stones, priests, gowns, briars); abstract entities 
(love, joys, desires). A concept expressed is: the inappropriateness of 
tombstones in the garden of love, and the appropriateness of flowers (see deontic 
modal should). 
Qualities expressed are sweetness (of the flowers) and blackness (of the 
priests' gowns). Several relationships are expressed: a)temporal sequence 
between events narrated (implicit); b) additive relationship between phases of the 
speaker's experience (and); c) cause-effect relationship (So); d) comparison 
between situation of the time narrated and previous situation recalled. 
Other important notions are the processes of going, seeing, playing, 
walking, binding, as well as results of corrtpleted processes: shut, writ, fil/ed. 
A cumulative effect is created by what is presented as positive (playing on 
the green, love, sweet flowers, joys and desires) and by what is presented as 
negative (chapel, gates, shut, Thou shalt not, door, graves, tomb-stones, priests 
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in black gowns walking their rounds, binding with briars), and the contrast 
between these is also cumulative. 
9. The garden of Iove is treated as shared knowledge from the very beginning 
(see the definite artide). 
10. The poet creates a fictitious context of situation in which there is a 
speaker narrating. The speaker's · subject matter is his return to a piace dear to 
him in the past, when he was a child, 'the garden of love', and the changes for 
the worse in this piace: a chapel with shut doors, graves, tomb-stones, priests 
walking rounds and constraining people's joys and desires (first order subject 
matter). There seems to be considerable overlap between the ideas expressed by 
the speaker and those of the poet. (l.e, there is no irony created through a 
difference in their points of view as in the case of some dramatic monologues.) 
11. The text is meant for different people in different places and at different 
times. 
12. There is correspondence between the context of production and the 
classroom context of reception to the extent that the students in the class are 
appropriate readers of a poetic work like this (as they are not, for example, of a 
business letter from one firm to another or an advertisement geared to 
managers). 
B. Describe the tenor: 
l.The characteristic of the author of the text which comes through very 
clearly is that he is a poet. He also seems to consider himself as someone who 
has a clearer view of reality than his readers ha ve, and can profit them by sharing 
his worldview with them. He also has the technical (poetic) means of doing 
this, which they would not share with him. 
2.The role-relationship of poet-readership is such that the poet dominates the 
communication. 
3.The poet uses indirection in his expression of the subject matter. He seems 
to take his subject matter very seriously, but h e chooses a childlike 
presentation, since this fits into his strategies in two ways: a) it calls to 
memory innocence in his readers, who are assumed to have lost theirs, b) the 
shock effect of the unexpected form/content relationship should startle the 
readers out of their habitual acceptance of things as they are. 
4.The speech act performed throughout is narration. 
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C. Describe the mode: 
l. The linguistic code is English, poetic register. 
2. The channel made use of for this text is the written medium (probably 
written to be spoken- see the care given to sound pattems) and book forrn - it 
appears in the second part of a book of poems in two parts, Songs of Innocence 
and of Experience, and this larger context influences our reading of it. 
3. The text seems to have had a careful elaboration, since it is finely 
structured. It also reveals expectations of a reflective reception, perhaps with 
numerous rereadings. 
4. The notions that seem to be most important in the poem are realized: 
a) Through the verse structure, sound pattems, and rhythm. The poem is 
made up of three stanzas of four lines each. There is almost no tension 
whatsoever created between the metre of the poem and the rhythm of the 
language as prose (the only possiblities of tension are on Thou shalt not in line 
6 and so many sweet flowers in line 8). Symmetry (rather than syncopation) is 
also created by the exact correspondence of line endings with syntactic 
boundaries. The first ten lines are in trimeter. This means that (as in the case of 
alllines with an odd-number of feet) there is a silent foot, or pause, at the end of 
each of these lines. The last two lines are tetrameter with a caesura in the 
middle, underlined by internai rhyme. Whereas the first two stanzas rhyme abcb, 
the last stanza has no end rhyme. This difference in rhythmic structure and 
rhyme pattem between the beginning and the end of the poem serves to 
underline a difference in the tone of the message, which becomes graver and 
more sinister at the end. The sing-song effect of the lack of tension in the verse 
forrn, and the echoing of children's verses (notice even the similarity with the 
limerick, which is trimeter, trimeter, dimeter, dimeter, trimeter) sets up 
expectations for a trivial, unoffensive message, and tends to lull us into a 
'suspension of disbelief. 
b) Through the grammatica! structure. The poem is made up of simply 
structured clauses linked paratactically (and is the main element of conjunction). 
This lack of complexity combines with the lack of tension in the rhythm and 
Iine structure to give the poema forrn which is child-like. 
c) Through the lexicon and the creation of two chains of lexical cohesion. 
The lexicon, like the rhythm and the syntax, is very simple. There is a chain 
which links lexical items representing things that are positive, desirable, having 
to do with innocence, nature, joy and liberty: garden of love, play, green, swee( 
flowers,flowers, joys, desires. Another chain links items representing what is 
negative, undesirable, having to do with unnatural constraints, loss of liberty, 
death: chapel, gates, shut, "thou shalt not", door, graves, tomb-stones, priests, 
black gowns, walking their round (as do guards around a prison or soldiers 
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around their camp), binding, briars. These two chains express the basic 
altemativity relationship behind the poem, the contrast the reader is to come to 
grips with and mak:e an ideological choice about. 
d) Through the contrast between the expectations of a non-disturbing 
message created by the form of the poem (rhythm, syntax, lexicon) and the 
message the poem carries, which is very disturbing. 
Format is not important here, as it is in some 'visual' poems which form a 
particular shape on the page. Some of Blak:e's poems are illustrated by Blak:e 
himself, but in the text used here illustrations were not provided. 
5. The genre is that of a poem, a short lyric. The conventions are that there 
should be a verse structure with rhythm and rhyme, the topic should be 
subjective, personal. The function of a lyric poem is usually expressive. 
6. The poem uses the English language in a way which is not particularly 
innovative. The structures and words are common ones. At Blak:e's time, as in 
ours, the use of "Thou shalt not" was received as a quote from the ten 
commandments rather than simply as an archaic form. Only the use of the non-
defining relative with that is unusual today, and was already a bit archaic in 
Blak:e's time. The use of a verse which recalls children's verse plays on and 
extends the genre lyric. The subject matter, which is sinister, especially in 
combination with the echoes of children's verse, is also a marked, innovative 
use of the lyrical genre. 
7. The text goes against many expectations in combining a child-like form 
and a sinister message. The message, however, in many ways fits into a generai 
movement of the time in which it was written and the Romantic movement 
which was beginning. 
8. A degree of shock effect can be expected because the expectations created 
by the form are deflated by the content. One can also imagine an influence on 
the worldview of the readers. Both of these effects seem to correspond to the 
strategies applied by the author. 
Approaching even the literary Text through Field, Tenor and Mode 117 
Appendix4: 
Excerpts from compositions written by 2nd year students 
with English as their second foreign language (Trieste): 
(Passages are presented as they were received, with linguistic errors and some 
rather strange contents bere and there.) 
L. V . 
.... A literary text is not an inert object, but a vehicle for expressing ideas, 
opinions and criticism and for making the readers think and react in a certain 
way. 
Por this reason, in studying a literary text it is important to examine two 
different aspects of it, that is, the surface structure and the deep structure. The 
study of the former is a simple analysis of the kind of language used by the 
author, the occurrence and the repetition of linguistic patterns, etc. A deeper 
analysis involves the theme of the literary text and to carry out this kind of 
analysis it is necessary to go beyond the purely linguistic aspects of the text in 
question and recognize a second order of meanings, that is, the ideas it wants to 
express along with its symbolic and ideologie significance. 
From a practical point of view, it is important to distinguish between an 
internai and extemal field and an internai and external tenor, whereas the mode is 
obviously one. The linguistic devices used by the author to relate his work to 
the context of situation are, for example, rhythmical and syntactic pattems or a 
particular choice of lexicon. For instance, William Blake in his poem "The 
garden of love", uses a trivial rhythm, a sort of sing-song, and very simple 
syntactic pattems to express his strong criticism of social conventions and 
institutions. The striking contrast between the form and the content attracts the 
readers' attention and makes them think; it is a very effective way of conveying 
a message through a literary work. 
K.V. 
How a literary text may be analyzed through appeal to the three fundamental 
aspects of the context of situation - namely the field, the tenor and the mode -
may be illustrated by an example. William Blakes's poem The Garden of Love 
is now examined in an attempt to demonstrate that it is possible to relate a 
literary text to the context of situation in more or less the same way as a non 
literary text. 
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As far as the field is concemed, it should be bome in mind that two events 
are to be taken into account: the act of creation on the part of the poet and the 
act of reception on the part of the readership. The poet delineates a fiction world 
with an independent network of spatial and temporal relationships and with a 
chain of events and notions surfacing here and there as the subject matter of the 
poem. He makes use of such linguistic and stylistic pattems as the contrast 
between the rhythm and the content, a vivid imagery and ali the devices which 
fit into his overall strategies and purposes. Furthermore, when the poet is 
engaged in such composition, he works under particular circumstances and he 
cannot help being affected by extemal conditions. The fact that, during the act of 
reception, these conditions do not recur in the same form accounts for the 
difficulties of comprehension which often arise. 1t should be pointed out that in 
literary texts one of the participants, i.e. the reader, is not a single, clearly 
identified individuai, but a whole category of individuals, a category which is 
not confined to a definite spatial and temporal setting. 
As far as the tenor is concerned, the main role-relationship is established 
between the poet and the public. The author, William Blake, should not be 
confused with the "poetic persona", i.e. the narrative speaker telling the events 
within the poem. The poet's interlocutor is the readership of ali times, whereas 
the "poetic persona'"s interlocutor, who is not clearly identified in The Garden of 
Love, may beone or more of the imaginary characters participating in the action 
portrayed in the text. The nature of the message expressed by the narrative and, 
above ali, the way the subject matter is introduced are influenced by what is 
common ground for the participants in the fiction world - the use of the definite 
article in the first line is an instance of this shared knowledge. In line 10 -
" ... and tomb-stones where flowers should be" - William Blake, by introducing 
the verb of deontic modality "should", assumes the role of evaluator. In fact he 
let the reader see that he regards the presence of tomb-stones where flowers are 
expected to grow as unnatural and therefore undesired. 
The third aspect which is helpful to consider in order to describe the context 
of situation is the mode. The mode - i.e., the linguistic mode used, the 
conventions of the genre conceming the form, the topic and the functions of the 
text and its capacity to affect the situation - is the same for the different contexts 
of situation described above. 
A. B. 
I think that it is possible to speak of a kind of 'duality' when referring to 
literary texts. On the one hand, "no author li ves alone with the language .... " On 
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the other hand, "the most comprehensive definition of 'literary text' might be: a 
text whose world stands in a principled altemativity relationship to the accepted 
version of the 'real world'". 
An example of literary text where we can find this 'duality' is the lyric "The 
Garden of Love", drawn from Songs of Experience by W. Blake. In this poem 
there is a real context of situation and a created context of situation. As far as 
the real conte x t is concemed, w e know, historically, that this poeti c event took 
piace in a period round about 1794 in England, The negative references to the 
Church (represented by the chapel and the priests) allow us to understand that 
Blake is dealing with a problem of his time, institutional constraints of ali 
types. The temporal and the spatial settings of the created context of situation 
are not specified: we only know that at some time the speaker went to a piace 
that he called 'the garden of lo ve'. The created context marks an opposition with 
the real world, sharpening the reader's awareness of the discrepancies which 
characterize the socially accepted model of the 'real world'. This opposition is 
the means used by the poet to express his criticism: 
"And I saw it (the garden) was filled with graves, 
And tomb-stones where flowers should be-". 
A.S. 
During the event of the poeti c activity, the author textualizes his ideas, 
which become the subject-matter of the literary work. Anyway poet's means are 
not the same as those used in a political pamphlet or in social sciences: they are 
sound, metrical patterns. symbolic language. So there are two FIELDS : on the 
one hand the extemal aspects (the real situation), on the other hand the internai 
aspects (the fictional situation). In order to highlight the deep relation between 
them, the poet usually uses a particular strategy. Por instance he can decide to 
use a strong contrast between the form and the content, just as William Blake in 
his poem "The Garden of Love". Such a contrast aims at shaking the reader and 
making him rethink his own values and worldviews. 
In the case of "The Garden of Love" the rhythm seems to be the same as in a 
children song or in a limerick, moreover parataxis is used instead of hypotaxis, 
which is more complex. Nevertheless the message of this poem is very serious : 
it criticizes every kind of institutional or religious constraint which represses 
man's natural instincts, such as love and desire. Anyway this message is 
completely disambiguated only in the last stanza, where lexicon shows a clear 
negative connotation ( e.g. "graves", "tomb-stones", the intrinsic modality of 
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"should be", "priests ... walking their rounds" as soldiers), and there is a shift 
from trimeter to tetrameter. 
In other words the subject-matter of the poem develops the subject-matter of 
the real situation through the contrast between the form (rhythm, syntax and 
lexicon) and the message, which is a particular use of the properties of Iiterary 
language. 
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Appendix 5: Tasks on Blake's "The Garden of Love" 
(Taylor Torsello 1992b: 5-9) 
Instructions: 
Ali the following sets of tasks should be done by discussing the matter at 
each number in small groups, and preparing to present the results to the rest of 
the class. The groups should be able to back up what they say with evidence 
from the text. 
A. Tasks relating the text to the real context of situation. 
l. What do you think the function(s) of this text might be? What might the 
author have wanted to achieve through the writing of it? 
2. What facts, events, things, institutions, relationships or concepts in the 
real world do you think he had in mind as his subject matter as he sat down to 
write this poem? 
3. Do you feel there is any sort of ideologica! principle or criticai world-view 
behind the writing of this poem? 
4. Of course you know, from other sources than the poem itself, in what 
generai period this poem was written. (Songs of Experience was published in 
1794). Do you feel that evidence can be found in the poem itself for the period 
of its composition? How important do you feel it is that the reader should know 
the generai period in which the poem was written? Does this knowledge 
influence his understanding and/or appreciation of the poem? 
S. There seems to be no doubt, historically, that this poem was written in 
England. How necessary do you feel il is Lo have this knowledge of the generai 
spatial setting of the real poetic event in order to get the most out of the poem? 
6. Was the poeta man or a woman? Do you think you would have guessed 
the poet's sex on the basis of the poem itself? Is it important to the 
understanding and/or appreciation of the poem, in your opinion? 
7. The role-relationship behind this text is that of a poet and his readership 
or reading public. In the enactment of his role the poet seems to choose, on the 
one hand, to set up expectations for a message which is not very important or 
serious, like those found in children's verse or nonsense rhymes, and, on the 
other, to baffle these expectations with hints at very grave matters. Find 
evidence for both attitudes, and discuss how this àmbiguity of tone might fit 
into the overall strategies which the poet is applying in this poem. 
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B. Tasks involving analysis of the imaginary context of 
situation created though the poem: 
l. How does the time of the events narrated in the poem relate to the time of 
the act of narration? 
2. Within the narration, some events are narrated as in a time anterior to 
other events. What are these? (You might want to draw a time line, with the 
time of narration at one point, and then situate the other events at other points 
on the line relative to this.) 
3. Some events are presented as taking piace only once and in a particular 
moment in time (punctiliar occurrences); others are presented as taking piace 
more than once, at different moments in ti me (reiterative occurrences); others are 
seen as processes which take piace over a span of time (durative processes). In 
this text, which verbs correspond to each of these types of occurrences or 
processes? 
4. The narrative speaker (the poetic persona) narrates two physical actions as 
having been carried out by him in the time he is narrating about. What are they? 
5. He also narrates two acts of perception in which he is the senser or 
perceiver. In each case, what phenomenon does he perceive? 
6. The narrative speaker says to bis imaginary listeners or readers "I went to 
the garden of love". How would the message, and the presupposition about what 
is already shared knowledge for the people involved in the communicative act, 
be different if the speaker had said "One day I went to a garden devoted to love", 
or "Tbere is a garden in my area which we cali 'the garden of love'. Some time 
ago I went there, and ... "? 
7. What sort of relationship is presented as existing between the message 
expressed in the frrst two lines of the poem on the one hand and the message 
expressed in the second two lines on the other? 
8. Tbe additive relationship expressed by "And" at the beginning of the 
second full sentence of the poem must, of course, relate some part or ali of the 
second sentence (stanzas 2 and 3) to some part or ali of the frrst sentence (stanza 
1). What exactly do you think the parts are that "And" here is meant to re1ate 
additively? 
9. What sort of relationship is expressed by "So" in line 7? What two parts 
of the poem do you think are connected through this conjunctive? 
10. The frrst sentence (and frrst stanza) of the poem sets up an opposition 
between two situations treated as actually occurring but at different times. How 
are these differentiated temporally, and in their substance? 
11. The secoqd sentence (stanzas 2 and 3) not only continues the opposition 
between situations differentiated temporally (and you should be able to say what 
they are and how they are differentiated intime), but also sets up an opposition 
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between what "is" and what "should be" (notice the expression of deontic 
modality). What is it that is presented as actually existing, and what is it that is 
presented as the preferred, and ideologically approved of, alternative reality? 
12. To which of the realities you bave just mentioned (presented as existing 
and as desired) would you relate the poet's "joys and desires"? And the priests and 
the briars they are said to use? And the chapel? 
C. Tasks oD the mode or the coDtext or situatioD or this 
poem, aDd OD the related textual ruDctioD. 
l. Note the number of times in which the simple coordinator "and" is used 
to link clauses in this poem. What is the effect of such a simple paratactic 
linking of the clauses on the overall style and tone of the poem? 
2. Read the poem out loud (more than once as needed) and answer the 
following questions on the basis of your reading. 
a. How many stressed syllables do you put in line l? (This is the same as 
asking how many feet you divide the line into.) 
b. Do you maintain the same number of stressed syllables (and therefore also 
feet) in the other three lines of the stanza? 
c. Does it come as natural for you to maintain the same number of feet you 
began the poem with through the second stanza? 
d. Do you find that you are maintaining the metrical pattem you began with 
for the first two lines of the third stanza? 
e. What happens metrically in the last two lines of the poem? 
f. Does it come as natural for you to make a slight pause at the end of each 
line as you read lines l through 8? And what aboutas you read lines 9 and lO? 
g. Point out ali the rhymes you bear between line-endings. Are there any 
other rhyme pattems which seem significant? 
h. Does the alliteration of any particular consonant sounds strike your ear as 
you read? If so, say what they are and where they occur. 
3. In line l the garden is referred to as "the garden of love". What other 
expression(s) in the first stanza would you relate to the image created though the 
use of the word love in this context? 
4. The image of the chapel, as it is introduced in stanza l, is stili perhaps 
rather neutral (neither positive nor negative). Trace the development of this 
image as i t becomes more and more negative in the stanzas that follow. See 
how this negativity is obtained through the choice of lexical items, and the 
creation of a chain of lexical cohesion between these items which influences the 
total meaning supplied by each of the items included in the chain. 
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5. Trace a lexical chain of words and expressions contributing to the positive 
alternative reality Begin the chain with the word love in the first line. 
6. Point out any mstances m the poem of textual cohesion though anaphoric 
demonstrative reference. and say what part of another sentence the reference item 
links back to. 
7. In line 8 of the poem you find the comparative reference item "so many". 
Is the reference endophoric or exophoric? 
8. Are there any words or grammatica! forms used in the poem which are 
archaic today? Is your lcnowledge of the history of English sufficient to allow 
you to say whether or not they were archaic in Blake's time? (If not, some of 
you might do research on this matter and report to the rest of the class.) 
D. Tasks in which the context of situation created in the 
poem is to be related to the real context of situation and the 
poet's strategies 
1. There are some ways m wh1ch the last two lines are set off from the rest 
of the poem (see the metrica! pattern and the rhyme scheme). Do you think this 
might be meam to h1ghlight some sort of tuming point in the poem, or mark 
some sort of reversal m the attitude that the poet is expressing or expecting the 
reader to take to his message? Can you think of other possible explanations for 
this? Discuss this. 
2. How do you think the chapel image, along with the relative chain of 
negative images that links up to it, relates to the poet's strategies in this poem? 
3. How do you think the images of love, innocent play, flowers, joys and 
desires, wh1ch bUild up a positive chain in the poem, relate to the poet's 
strategies in writing th1s particular tcxt? 
4. How do you thmk the opposition between the positive (preceding and 
preferred) situation and the negative (successive) situation expressed in this 
poem fits into the strategies behind the writing of the two books of poems, 
Songs of lnnocence and Songs of Experience? 
5. Blake does, indeed, use some forms which were not current in his time. 
How do you think this might fit into his strategies in this poem? 
6. Relate the exophoric use of "the" in "the garden of love", and of "so 
many" in "that so many sweet flowers bore" to the poet's strategies in this 
poem. 
DIFFERENT TYPOLOOIES OF BILINGUALISM 
Irnplications for Sirnultaneous Interpretation 
Laura Gran Tarabocchia 
In most people the cortical language zones include portions of the left 
hemisphere surrounding the Sylvian fissure, particularly the posterior inferior 
frontal lobe and posterior temporal lobe. The evidence for the involvement of 
these areas of the brain in language comes from the localization of lesions 
associated with aphasia and from the mapping of sites where microstimulation 
of the cortex alters naming in one or more languages. 
Figure l shows the cerebral organization of the dominant (left) hemisphere 
for Ll and L2 in two cases of late bilinguals (Ojemann & Whitaker, 1978) as 
mapped after electrical stimulation. 
Neural organization 
for L 1 
Neural organization 
for L2 
Motor pathway for 
both languages 
Fig. l. Coordinate Bilinguals 
The centrai circolar zone is the final motor area for the production of both 
languages. During the experiment the subjects were shown slides with 
achromatic line drawings of 45 different objects (a beli, a car, a hand, etc.) and 
were asked to name them in two languages. If the centrai area was stimulated the 
subjects were unable to name the objects in either language. 
According to this study, the neural organization for L l is located in the 
cerebral zone surrounding the centrai motor area, while representation for L2 is 
located in a more external cerebral zone. In fact, if the area marked as Ll was 
stimulated, the subject's ability to name objects in Ll was impaired, whereas if 
the more distant area marked as L2 was stimulated, naming in L2 was disturbed. 
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It is interesting to note that, ìn late bilinguals, the second language seems to 
be represented ìn a w1der area of the cortex than the primary language. These 
areas of different localization provide an anatomica! basis for the 
psycholingmstically described abilities to segregate different languages and 
switch between them. 
The area for L 1 bemg nearer to the production area may explain why 
bilinguals take longer m naming objects in L2 rather than in LI (Mtigiste, 
1978). It should also be noted that monolinguals are usuaUy faster in naming 
objects because bihnguals have to select words between two languages. Thus, as 
regards speed m namìng objects, the following scores are obtained: a) 
monolinguals. b) bilinguals m L1, and c) bilinguals in L2. 
l t is thought that in early. compound bilinguals the area for L2 production is 
closer to or even coincides with the L1 area, as the two languages are acquired at 
the same time and are imprinted in the brain as one single code. In fact, early 
bilingual children do not realize they are speaking two different languages before 
reaching 3-5 years of age. Figure 2 is a representation of speech production and 
comprehension areas in early, compound bilinguals. 
Motor pathway 
for L 1-L2 
Neural organ1zation 
for L 1-L2 
Fig. 2. Compound Blllnguals 
If language representation is considered in both cerebral hemispheres, 1eft-
hemisphere dominance in right-handed monolinguals is well documented (W ada 
& Rasmussen, 1960; Kimura, 1961; Kinsbourne & Hiscock, 1987). 
Hemispheric language representation in bilinguals, however, is 1ess 1ateralized 
(A1bert & Obler, 1978). Moreover, early bilingua1s show a different 
lateralization pattern for language if compared to late bilinguals. Sussman et al. 
(1982) conducted an experimental study based on a manual-verbal interference 
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paradigm with the tapping technique. The finger-tapping rate during speech 
output tasks was computed, bearing in mind that right-hand disruption indicates 
greater left-hemisphere involvement in the verbal task and viceversa. 
Figure 3 shows the findings of this study in adult male monolinguals, early 
male bilinguals (acquisition of L2 before age 6) and late bilinguals (L2 leamed 
after age 6). While monolinguals revealed the expected left-hemisphere 
dominance for language, bilinguals showed less lateralized language 
representation. Whereas early bilinguals, however, showed no statistically 
significant differences between L l and L2 in either hemisphere, late bilinguals 
revealed left-hemisphere dominance only for Ll and greater right-hemisphere 
involvement for L2. Cerebrallanguage representation, therefore, differs between 
early and late bilinguals (Sussman et al., 1982). 
























Fig. 3. Manual-verbal interference for L2 and L2 in male monolinguals and 
bilinguals (Sussman et al ., 1982). Right hand --> Left hemisphere;Left 
hand -- >Right hemisphere. 
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A more recent study conducted at our Faculty in Trieste (Gran & Fabbro, 
1987), using the same manual-verbal interference paradigm (Kinsborirne & 
Cook, 1971) on a sample of 14 female right-handed students of interpretation, 
who had acquired L2 and L3 after the age of 12, showed less lateralization for Ll 
if compared to the male subjects analysed by Sussman (1982). In addition, 
lateralization pattems for L2 and L3 were more similar to the results obtained by 
Sussman with early male bilinguals, in that language representation for L2 and 
L3 showed a similar degree of left-hemisphere dominance and right-hemisphere 








LI L2 L3 L l L2 L3 
. Right Hand LeftHand 
Fig. 4. Manual-verbal interference for L2 and L3 in late female polyglots (Gran 
& Fabbro, 1987). Right band --> Left hemisphere; Left band --> Right 
hemisphere . 
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The organization of one or more languages in the brain underlies the 
definition of compound an d coordinate bilinguals. The originai notion - that of a 
single language system comprising both languages in the compound bilingual 
versus dual noninterfering language systems in the coordinate bilingual - has 
been modified following experimental studies (Kolers, 1968; Diller, 1974), 
which showed that age of acquisition, manner of acquisition and manner of 
practice affect the way languages are represented neurologically. It is therefore 
suggested that individuals lie along a continuum between the two poles - the 
compound and the coordinate. 
Lambert et al. ( 1969) illustrated their understanding of the compound-
coordinate dichotomy. The problems of acquisitional context, acquisitional 
manner and usage were ali considered. The acquisitional context was thought to 
induce a different state depending on whether the two languages were learned in 
the same or different cultures. As regards manner of acquisition a translation 
method could facilitate having each word or idiom filed near its translation 
equivalent in the other language. A language acquired, even if in school, by an 
audiovisual method of direct learning (in which words were defined only by 
showing objects or by using circumlocutions in the second language) would 
result in separated systems. The usage parameter suggested that rigid separation 
of usage environments (by culture or experience) should result in more separate 
systems whereas daily mixing of the two languages (e.g. in a bilingual 
community or as a professional translator) would result in a more compounded 
system. 
Lastly, l et us consider two hypothetical cases of early compound an d 
coordinate bilinguals (Fearey. 1977). The compound bilingual would be a child 
whose parents are of different mother tongue, have the same educationallevel, 
are both bilinguals and switch between the two languages. Moreover, the 
compound bilingual would live in a bilingual society. Such a child would be 
equally fluent in both languages at ali stages of his/her development and would 
lateralize both languages in the same way. A hypothetical early coordinate 
bilingual would be an orphan who must start a new life with distant relatives in 
an alien country. In this case lateralization would occur at different stages of 
cognitive maturation for each language. Consequently there would never be the 
same degree of compounding as in the earlier case mentioned. Persons who 
acquire their second language after 6 years of age are obviously coordinate 
bilinguals. 
130 Laura Gran Tarabocchia 
The following classification of language organization is suggested for the 
above-mentioned types of bilinguals: 
COMPOUND EARL Y BILINGUALS (balanced language acquisition 
during childhood) 
COORDINA TE EARL Y BILINGUALS (differentiated language 
acquisition during childhood) 
LATE BILINGUALS (second language acquisition after age 12): 
a) FEMALES (language representation similar to 
early bilinguals) 
b) MALES 
On the basis of cerebral language representation in the above-mentioned 
groups of bilinguals, some considerations can be made as regards: 
l) strategies used m Slmultaneous interpretation and teaching implications; 
2) selection of interpreters for "relay" interpreting into L1 and into L2. 
l. Strategies in simultaneous interpreting and teaching implications 
In the student populat10n aL the Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori (SSLM) of the University of Trieste there are subjects 
falling under each of the afore-mentioned groups of bilinguals and polyglots. 
Taking into consideration early bilinguals, a distinction should be made between 
compound and coordinate subjects. This information emerges from the linguistic 
history of each student. 
The compound subjects are likely to be more fluent bilingual speakers and 
usually have no accent in either language, but, because of their mixed linguistic 
education and of their family history, they sometimes do not really master either 
of the two languages at a deeper culturallevel. In other words, they do not have 
a rea! mother tongue in which their cognitive acquisitions have developed. In 
addition, they show a greater degree of interference between the two languages 
when interpreting. In these cases it is necessary to help them improve their 
knowledge of each language through individually-tailored study programmes 
aimed at filling in their cultura! gaps. In practising simultaneous interpreting it 
is felt that these students should not receive detailed instructions on syntactical 
equivalences and differences between the two languages, as the superficial 
microstructure of their output is usually fluent and correct, while they tend to 
make lexical errors. Indeed this group of students should be encouraged to 
express themselves freely and activate their natura!, usually effective elocution 
in the target language. The less thcy are conscious of syntactic equivalence 
problems and the more spontaneously they speak, the better the results. In 
conclusion, since their two compound languages are so closely connected in the 
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brain, their major effort should be to separate the two language codes so as to 
avoid interference between input and output. When interpreting they should 
adopt a meaning-bascd or naturalistic approach. At the same time their study 
programme should be directed to enrich their knowledge of the lexical and 
cognitive aspects of each language. 
Among professional interpreters there are well-known cases of presumably 
compound bilinguals whose output sounds effortless and spontaneous but shows 
a lack of deeply built-in culture-bound linguistic abilities. 
Let us now consider the second group of early bilinguals who tend to be 
more coordinate. This is also a category of students and interpreters who, 
provided language proficiency is of the required level, are well-suited to switch 
between languages. Learning both languages during childhood or before 
adolescence has a beneficiai influence on pronunciation and intonation. 
Moreover, the two language codes having been acquired separately, there is less 
interference and less hesitation in switching from LI to L2 and viceversa. It is 
the author's personal opinion that in this case too the knowledge of the two 
languages should be improved in a parallel fashion because natural fluency 
should not be hampered or conditioned by structural pattems superimposed on a 
spontaneous tendency to "explain"- at times in a completely different form- the 
incoming discourse in the source language (SL) to the audience receiving the 
message in the target language (TL). Here again cases could be mentioned of 
professional interpreters who, on the basis of their personal history, could be 
classified as belonging to this type of bilinguals. Since language acquisition in 
this group is differentiated (e.g. one language spoken in the family and the other 
at school), there will be cognitive areas where one language is better developed 
than the other. As the two linguistic codes, however, are likely to have been 
differentiated from the beginning and as the knowledge of at least one language 
is linked to the entire educational process, deficiencies in any particular subject 
can be overcome more easily than in the case of incomplete development in 
both languages. 
There are a certain number of students coming from the Italian region of 
Alto Adige who are early bilinguals, either compound or coordinate in 
tendency. In these cases some sociolinguistic aspects require careful analysis. 
a) the fact of belonging to an Italian-speaking or German-speaking family 
affects fluency in one or the othcr languagc; 
b) the somewhat conflictual situation of the two local communities (ltalian-
speaking and German-speaking) probably prevents a harmonious development of 
bilingualism because of conscious or unconscious emotional involvement; 
c) both Italian and German are spokcn in that région with local variations in 
pronunciation and lexicon with serious consequences on linguistic proficiency in 
most cases. 
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An interesting case of early bilingualism is that of a student at the 
lnterpreters' School in Trieste who was born of an Italian family and educated 
frrst in English schools and later in Italian schools. Though very fluent both in 
English and Italian and with no accent in either language, she did bave problems 
when working on speeches and texts of some linguistic complexity in either 
language because she lacked some of the background knowledge that any British 
or Italian student would possess as part of their respective cultural background. 
She worked hard on both languages, obtained a degree in interpretation and has 
probably become a reasonable pivot between English and Italian, though she 
will never perform as a native speaker in either language. Another student with a 
similar background is now attending the Interpreters' School in Trieste and, 
although she has a very good knowledge of written and spoken English and 
ltalian, she has considerable problems in simultaneous interpreting, probably 
because of a high degree of interference between the two languages. 
Generally speaking, late bilinguals perform much better when interpreting 
simultaneously into LI. In some cases, however, e.g. after living abroad for 
many years, they may lose some of their originai fluency and accuracy. As a 
rule, when working into their mother tongue, late bilinguals tend to concentrate 
on the meaning of the source speech and transfer it into L l in the most efficient 
and effective way by resorting to the best of their ability in using and 
manipulating their native language. In this direction (L2 into Ll) there is not 
much need to activate previously elaborated pattems in order to transfer 
syntactical structures from one language to the other. It is comparatively easy to 
exert contro! on the grammatica! and syntactical correctness of the output in LI, 
to modify the final part of a sentence in order to match an unexpected change in 
the incoming message, etc. lf you have a solid knowledge of your mother 
tongue you will be ab le to face unforeseen semantic or syntactical problems and 
"fall on your feet", while continuing to sound correct and reliable to your 
audieru. 
The same cannot be said about a foreign Ianguage acquired in adulthood. 
When interpreting simultaneously into a B language, it is a wise strategy to 
build up a system of ready-made syntactical pattems correlated between L l and 
U. This is the type of language training that late bilinguals should get when 
interpreting into L2. In fact, if the incoming message is "spontaneously" 
transferred into L2, syntactical errors and awkward linguistic solutions will 
inevitably occur (Snelling, 1989). At the SSLM in Trieste a thorough 
comparative analysis is made of the syntactic structures of the languages 
involved in "active" interpretation and students gradually acquire the ability to 
use L2 in a manner which is correct and perfectly acceptable to native speakers. 
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2. Selection of "relay" interpreters 
. The following observations are made in relation to the lively debate that 
took piace at the Symposium on the Theoretical and Practical Aspects of 
Teaching Interpretation (Gran & Dodds, 1989) on relay interpreting. The 
Director of the Interpreting Department of the E.C. Commission and some 
teachers were of the opinion that an interpreter working from Ll into L2 is 
preferable as a "pivot" because he/she is bound to understand his/her mother 
tongue in ali its shades and subtleties and will therefore provide a more accurate 
and reliable version in L2, even though the style and register of the output may 
not be as pleasant and sophisticated as that produced by a native speaker. The 
policy adopted by the European Parliament as regards "pivots" and the opinions 
voiced by other participants in the Symposium indicated a somewhat different 
approach, namely that interpreters should work exclusively into their mother 
tongue, possibly from a considerable number of other languages, because their 
output is much more acceptable to native listeners. Besides, such requirements 
may vary according to the audience involved: technical experts will bear with a 
slightly foreign accent if they realize that the originai message is being 
faithfully conveyed, while politicians, as a rule, will complain about an 
interpreter whose pronunciation or elocution reveals that she/he is not a native 
speaker. 
Whatever approach is adopted vis-à-vis this problem, however, it is 
suggested that in selecting relay interpreters, linguistic proficiency being equal, 
the following order could be bome in mind in assessing fluency and promptness 
in switching between languages. 
l) Compound bilinguals (if problems of linguistic-cognitive matching are 
solved) 
2) Early coordinate bilinguals 
3) Late female bilinguals (coordinate) 
4) Late male bilinguals (coordinate) 
Bearing in mind the cerebral representation for Janguage illustrated earlier on, 
it appears that groups land 2 are better suited for language switching, where 
production in L2 is also required. Groups 3 and 4 are likely to perform better 
into LI from other languages. 
This is an area where experimental studies bave not yet been systematically 
carried out to inquire into many aspects of bilingualism and polyglossia, 
particularly with regard to simultaneous interpreting. It is hoped that 
experimental studies under way at the Scuola Superiore di Lingue Moderne and 
joint research projects being carried out in collaboration with the Ùniversity of 
Ottawa will produce greater insight into the mental processes involved in the 
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active use of languages and will suggest new ways to improve teaching 
methods. 
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L'AGGEffiVO COMPOSTO NEL LINGUAGGIO DELLA 
SOCIOLOGIA- ALCUNI PROBLEMI DI TRADUZIONE 
Lorenza Rega 
In generale l'obiettivo di ogni teoria della traduzione è quello di 
sistematizzare i problemi in modo da non perdersi nell'infinità delle occorrenze 
testuali. Tale sistematizzazione, che è impossibile per il testo letterario, può 
essere operata in gradi diversi per i vari tipi e sottotipi testuali in cui si 
realizzano concretamente i vari linguaggi settoriali, le lingue speciali e le 
relative microlingue. 
Per tipi testuali s'intendono il tipo argomentativo, descrittivo, narrativo, 
espositivo. Ma 
"i tipi potranno contenere, secondo i casi, sottotipi corrispondenti a 
specificazioni di funzioni, di scopi, di ruoli di partecipanti." (Mortara 
Garavelli, 1988: 247) 
In altri termini sottotipi sono ad es. il saggio, la voce di un'enciclopedia, la 
relazione di bilancio, la lettera ecc. È soprattutto nel caso dei sottotipi che è 
possibile individuare delle marche macrotestuali, morfosintattiche, lessico-
terminologiche che siano distintive per ogni singolo sottotipo testuale nella 
lingua di partenza e di arrivo, in modo da poterle applicare - ovviamente con dei 
processi armonizzazione - al momento della traduzione. Cosl l'utente del testo 
tradotto potrà riconoscere più agevolmente il testo per quello che esso veramente 
è e non soltanto per una traduzione difficile da collocare, anche se "tecnicamente" 
corretta. 
È ovvio che quanto più ci si allontana dal settore dei testi strettamente 
applicativi e/o anche rigidamente ripetitivi (ad es. la sentenza), quanto più ci si 
avvicina all'ambito dei testi in cui l'intervento creativo è marcato, tanto più 
difficile risulta riconoscere le norme che sovrintendono alla redazione del testo, 
in quanto da marche superficiali (uso particolare dei tempi, delle preposizioni 
ecc.) si passa a marche di struttura profonda (legami logico-semantici, 
costruzione del testo secondo regole retoriche che variano non solo da lingua a 
lingua, ma da cultura a cultura ecc.) e soprattutto si passa dal livello di langue a 
quello di parole e diventa pertanto difficile in realtà trovare testi analoghi nelle 
due lingue per individuare le rispettive marche distintive e applicarle - anche se, 
logicamente, con determinati adattamenti. 
In sociologia (a parte ovviamente d5terminati sottotipi, come ad es. i 
formulari predisposti per le indagini che, forse, seguono norme redazionali 
differenti ma che probabilmente rientrano nel sottotipo generale del formulario), 
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è presente indubbiamente una preponderanza di sottotipi testuali con uno scarso 
grado di pianificazione in anticipo. 
Il massimo della creatività si ritrova ovviamente nel trattato, tipico degli 
esponenti più rappresentativi della sociologia, come Weber, Tonnies, Habermas, 
Luhmann, Elias, Adorno ecc., tuttavia esso è fortemente presente anche nel 
saggio accademico di dimensioni più ridotte che è certamente e maggiormente 
soggetto a determinate regole di composizione. È pertanto difficile individuare 
delle marche distintive soprattutto a livello macrotestuale (come ad es. nel testo 
della sentenza, dove le motivazioni vengono menzionate alla fine della medesima 
nel testo italiano e all'inizio, invece, nell'analogo testo tedesco). A livello 
morfosintattico è problematico affermare che esistono delle mll!Che proprie del 
testo sociologico: sarebbe forse più opportuno affermare che esse sono quelle 
comuni ai testi che non rientrano nell'ambito delle Naturwissenschaften. È 
giocoforza pertanto rivolgere l'attenzione al lessico che presenta delle marche 
comunque legate non tanto al sottotipo saggio accademico o trattato, quanto al 
linguaggio settoriale della sociologia. Comunque, rivolgendosi al lessico, ci si 
rende conto in realtà di quanto strettamente interdipendenti siano lessico e 
morfosintassi, ad es. prendendo in esame l'aggettivo composto (AC) che 
praticamente sempre dev'essere riverbalizzato in italiano con forme 
morfosintattiche non o non soltanto aggettivali. L'AC rappresenta sl, 
ovviamente, una delle caratteristiche della lingua tedesca in generale, e di quella 
scientifica (sia delle scienze naturali che di quelle umanistiche)in particolare, 
dove svolge in maniera esemplare il compito di mediare il massimo del 
contenuto con un minimo di dispendio di parole, e comporta comunque delle 
difficoltà di traduzione verso l'italiano. Nelle scienze umanistiche esso presenta 
un alto grado di ricorrenza e in sociologia, dove il tipo di testo è generalmente 
argomentativo, e dove la frase è di solito semanticamente cosl pregnante, le 
difficoltà di traduzione sono ancora maggiori. · 
Infatti l'AC risulta talvolta più difficile da tradurre rispetto al nome 
composto (NC), in quanto è comunque sottomarcato rispetto al nome, e talvolta 
si viene a creare una catena di nomi che certo non contribuiscono a veicolare un 
messaggio immediatamente chiaro, anche se "tecnicamente" corretto. 
Uno dei problemi fondamentali è in effetti quello della perspicuità della 
traduzione non soltanto per il sociologo, ma anche per il lettore medio di testi di 
sociologia che molto spesso si trova di fronte alla difficoltà non soltanto di 
recepire un messaggio contenutisticamente complesso, ma anche di dover 
analizzare a priori la struttura morfosintattica complicata, anche se tecnicamente 
perfetta, che lo veicola. 
Senza volere entrare nel merito di una classificazione (Cfr. al riguardo Wilss, 
1986) si sono considerati alcuni esempi non solo ricorrenti nei testi di 
sociologia, ma anche tali da presentare determinate difficoltà in vista della loro 
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traduzione in italiano, in modo da tentare un primo approccio sistematico a una 
delle difficoltà ricorrenti nella traduzione del linguaggio della sociologia 
concretato nel sottotipo testuale saggio e trattato. In altre parole non è 
interessante prendere in esame AC del tipo revisionsbedurftig, zielgerichtet, 
voraussetzungsreich ecc.in quanto questi pertengono alla lingua tedesca in 
generale, ma AC del tipo gestenvermittelt, gesinnungsethisch, 
gesinnungsbedingt, gesinnungsgemeinschaftlich, gesinnungsbezogen, 
gesinnungsformig, gesi nnungsvertraglich, erkenntnistheoretisch, 
systemtheoretisch, wertrational, zweckrational, einheitsstiftend, konsensstiftend, 
kulturpessimistisch, wissenschaftstheoretisch, kommunikationstheoretisch, 
gei s te sg e se h i c h t/ i c h, t h e ori e g e se h i c h t li c h, l eb e nswe /t/i c h, 
bewusstseinsphilosophisch, handlungstheoretisch ecc. 
Sulla scorta di questo sommario elenco esemplificativo si può affermare che 
l. molti sono gli AC direttamente derivati dai nomi composti 
(erkenntnistheoretisch, gesinnungsethisch) e che in questo caso presentano un 
grado di ricorrenza superiore in tutti i testi: 
2. che ai fini della traduzione l'unico criterio adottabile è comunque quello 
terminologico-semantico. 
Infatti, si rivela problematico anche il tentativo di raggruppare gli AC ad es. 
con -theoretisch, dove il significato è comunque immediatamente più chiaro 
perché il nome composto soggiacente generalmente non crea problemi 
d'interpretazione. La problematicità è data dal fatto che è impossibile affermare 
che tutti potranno essere tradotti con "di teoria di" o "teorico" seguito 
dall'aggettivo relativo al nome. Infatti se questo tipo di traduzione è ad es. 
possibile con AC come kommunikationstheoretisch, handlungstheoretisch che 
vengono tradotti con "di teoria della comunicazione","di teoria dell'azione" ecc., 
già erkenntnistheoretisch, wissenschaftstheoretisch devono essere generalmente 
tradotti rispettivamente con "gnoseologico" ed "epistemologico" (gnoseologia, 
fra l'altro, derivante dal latino moderno gnoseologia, è termine coniato dal 
fùosofo tedesco A.G.Baumgarten (1714-1762) con il greco gnosis elogia) e non 
con "di teoria della conoscenza" e "di teoria della scienza" o, in modo affatto 
erroneo, "teorico conoscitivo" e "teorico scientifico" che "suonano" bene, ma 
che in realtà ben poco dicono al lettore italiano. 
Vi sono poi gli ACche derivano sl direttamente dal nome composto, ma che 
nella traduzione, pur corretta, impongono uno sforzo interpretativo aggiuntivo al 
lettore italiano, e questo a causa di una maggiore indefinitezza già del nome 
composto (indefinitezza dovuta a svariati fattori, primo fra tutti la difficoltà 
intrinseca di tradurre adeguatamente termini come Ku/tur, Kulturgeschichte, 
Geistesgeschichte, Kulturpessimismus) che si assomma alla minore marcatura 
dell'aggettivo rispetto al nome. Nei seguenti esempi: 
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"Das Erbe der organischen Ethik ... wurde bei Tonnies ... in ein 
sozialdemokratisches Fortschrittscredo mit kulturpessimistischen 
Ziigen modifiziert..." 
"Einige in den deutschen Kultur- und Sozialwissenschaften kursierende 
Begriffsdichotomien ... gingen auf die Gemeinschafts-Gesellschafts-
Dichotomie zuriick, ein Tatbestand, der Tonnies' Dichotomie auf dem 
Hintergrund kulturpessimistischer Tendenzen ... zu einer Aufnahme im 
reaktioniiren Denken Deutschlands verhalf..." (Annali, 1988: 57-58) 
kulturpessimistich è affatto chiaro per l'esperto tedesco in quanto, soprattutto 
in questo tipo di testi. rimanda ad un concetto ben definito, il 
Kulturpessimismus. Ed il lettore tedesco medio ha comunque la possibilità di 
consultare banalmente un vocabolario trovando la spiegazione: 
Kulturpessimismus. Abwendung vom zivilisatorischen Fortschritt, der 
als Zerfalls- od. Zerstorungsprozess einer Kultur kritisiert wird. 
(Brockhaus-Wahrig, 1980-1984) 
Kulturpessimismus. Anschauung innerhalb der Kulturkritik, dass die 
od. eine bestimmte Kultur dem Niedergang geweiht ist. (Duden, 1976-
1981) 
Al contrario kulturpessimistisch, che pure si trova in una posizione facile 
perché è seguito soltanto dal nome e non è inserito né in una catena di aggettivi, 
né il nome è seguito da un complemento di specificazione e/o da una relativa, 
comporta comunque per il lettore italiano, soprattutto se non specialista, un 
aggravio interpretativo: 
"sulla base di tendenze pessimistiche riguardo alla cultura" e "con 
tratti pessimistici riguardo alla cultura" (Annali, 1988: 82). 
impone uno sforzo interpretativo aggiuntivo, da un punto di vista sia sintattico 
sia semantico: sintattico in quanto il sintagma AC+N è senza dubbio assai più 
immediatamente recepibile di un sintagma N+A+PREP.+N; semantico in 
quanto - a parte la banale possibilità del ricorso 'al vocabolario - il lettore medio 
deve riflettere sul significato di cultura nel senso di civiltà (Mittner avvertiva già 
nell'indice della sua opera monumentale sulla letteratura tedesca che il termine 
Ku/tur non corrisponde affatto a "cultura" (Mittner, 1971: 1898)), ovvero non 
riferito soltanto alle scienze umanistiche, ma a tutto il complesso di nozioni che 
hanno portato la società a quel determinato grado di sviluppo. 
Sempre in questo ambito di difficoltà di traduzione (e, quindi spesso, di 
recezione) rientrano anche ad es. gli AC con Gesinnung: infatti mentre in 
tedesco varia soltanto il secondo membro dell'AC, in italiano varia non solo 
questo, ma anche Gesinnung. Ora, è ben vero che Gesinnung è uno di quei 
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termini alquanto sfuggenti e che variano a seconda del contesto: tuttavia, una 
volta preso atto che ad es. in Weber Gesinnungsethik è stato tradotto con "etica 
dell'intenzione", non sarebbe male attenersi a questo termine, perché di termine 
si tratta, ovvero di una parola che designa sempre e soltanto quel referente. E nel 
caso in cui ciò non sia possibile ad es. perché Gesinnung è composto con un 
aggettivo diverso da ethisch, come ad es. gemeinschaftlich 
(gesinnungsgemeinschaftlich), sarebbe comunque opportuno - una volta fatta 
una scelta- attenersi a quella e non modulare lo stesso AC, come invece accade 
all'interno della stessa pagina : 
gesinnungsgemeinschaftliche Verbindung - legame comunitario 
riferibile alla condizione degli orientamenti; 
gesinnungsgemeinschaftliche Verbindungen - relazioni comunitarie 
basate sulla coscienza; gesinnungsgemeinschaftliche Orientierungen -
orientamenti comunitari legati alla coscienza; 
gesinnungsgemeinschaftlicher Art - del tipo della comunità 
coscienziale. (Annali, 1988: 145-147 per l'originale tedesco e 162-
165 per la traduzione italiana) 
Tuttavia, il ml\ssimo di difficoltà di traduzione - soprattutto da un punto di 
vista di tecnica della traduzione - si ha nel caso in cui gli AC siano inseriti in un 
sintagma del tipo Avv.+AS+AC+N+CPL.SP. 
Si considerino i due esempi: 
"Nachdem religiose und ideologische Deutungssysteme ihre 
einheitsstiftende Kraft und kollektive Geltung immer mehr 
verlieren ... " (Annali: 1988, 146) 
"Dieser Begriff kommunikativer Rationalitat fiihrt Konnotationen mit 
sich, die letztlich zurtickgehen auf die zentrale Erfahrung der zwanglos 
einigenden, konsensstiftenden Kraft argumentativer Rede, in der 
verschiedene Teilnehmer ... " (Habermas, 1981: 28) 
Se si parte ovviamente dall'assunto che in entrambi i casi è impossibile 
tradurre l'AC con un aggettivo semplice, è indubbiamente non solo più semplice 
tradurre, ma anche recepire einheitsstiftend che konsensstiftend proprio a causa 
della rispettiva collocazione. La traduzione dell'es. 2: 
" ... che in ultima analisi risalgono all'esperienza centrale della forza 
unificante e fondante il consenso senza coazioni, propria del parlare 
argomentativo (Habermas:1986, 64)" 
risulta tecnicamente perfetta, ma indubbiamente impone al lettore uno sforzo 
non soltanto in riferimento ai già densi contenuti, ma anche già, a monte, ad 
una scomposizione sintattica per riuscire a passare poi al significato del testo. 
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Dagli esempi riportati SI può trarre la conclusione che il traduttore dovrebbe 
porre maggiore attenzione all'AC che in molti casi. invece di specificare 
veramente e quindi chiarire il testo. finisce per renderlo ancora più difficile da 
seguire a causa di una mancata riformulazione sintattica (konsensstiftend) da una 
parte e di una problematica corrispondenza di concetti (kulturpessimistisch) 
dall'altra. 
Tuttavia. mentre nel primo caso si tratta di un problema legato a tecniche 
traduttive vere e proprie. nell'altro caso la questione si rivela di difficile 
soluzione. Infatti. è estremamente problematico tradurre adeguatamente AC 
come kulrurpessinusflsrh. m quanto già la scomposizione stessa della parola in 
più membri comporta una perdita semanlica superiore a quella che si ha nella 
traduziOne del nome Kulturpess1mtsmus che già è un termine che definisce un 
concetto estremamente complesso e lontano dal mondo italiano. tanto che in 
molti cast l'esperto prefensce non tradurlo. come invece si sente sempre in 
obbligo di fare ti traduttore . Ad es. molti esperti italiani. nei loro contributi 
originali. preferiscono mantenere wertrational e zweckrattonal non tradotti, anche 
se in questo caso il sintagma ''razionale rispetto allo scopo" e "razionale rispetto 
al valore". risulta non solo abbastanza straniante in italiano da essere 
riconosciuto e immediatamente recepito nel suo significato corretto, ma anche in 
quanto st tratta di un termine dai contorni ben definiti. 
Ad una prima ricognizione si rilevano tre difficoltà per la traduzione degli 
AC: 
l. la necessità di riverbalizzare m modo chiaro per l'utente italiano. 
problema. questo. che può essere strettamente tecmco: 
2. la necessità di creare dei termini univoci ove ciò sia possibile, 
eventualmente riportando all'inizio del testo anche la parola tedesca assieme alla 
traduzione italiana. qualora il termine non sia universalmente noto. 
3. la necessità di riflettere maggiormente su parole-chiave come Kultur. 
Gesinnung, Kulturpessimismus. che molto spesso giungono annacquate in 
italiano. tanto più quando sono parte di AC dove risultano sottomarcate. 
Per i punti 2. e 3. si tratta di problemi che potrebbero essere in parte risolti 
con profitto da un glossario che riporti anche la fonte dei termini trattati. Infine. 
in alcuni casi. si potrebbe pensare ad una maggiore diffusione della Nota del 
traduttore all'inizio del testo, in cui egli possa spiegare le difficoltà derivanti dal 
passaggio non solo e non tanto dal tedesco in italiano. ma anche e soprattutto da 
una tradizione culturale ad un'altra, e di conseguenza le scelte operate per ridurre 
al minimo la perdita semantica. Non si tratta affatto di banalizzare i testi 
originali (ed è risaputo quanto ciò sarebbe in contrasto con le posizioni ad es. di 
Adorno), ma di indurre il lettore italiano a riflettere su certi problemi chiave 
accostandolo così maggiormente alla tradizione culturale tedesca. 
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LES INTERMITIENCES DE LA LANGUE 
Bilinguisme et écriture autobiographique: deux exemples 
divergents, Alfieri et Papini. 
Pérette-Cécile Buffaria 
L'écriture autobiographique chez les "bilingues" ne va pas de soi. L'analyse 
de deux exemples. à première vue très dissemblables (Alfieri et Papini) permet 
de souligner l'équilibre fragile entre deux langues constitutives de l'expression 
mais aussi des silences du Je qui s'écrit. 
Alfieri inaugure son iter autobiographique en français, pour aboutir à une 
version définitive de la Vita en italien, après de complexes détours. Papini, en 
revanche semble restreindre à contre-coeur l'emploi du français à quelques 
parenthèses et intermèdes très limitésl . Sans ignorer les différences ineffaçables 
des contextes sociaux-culturels auxquels se rapportent Alfieri et Papini, il 
convieni de préciser ici l'enjeu des relations toujours mouvantes entre le 
"bilinguisme"2 et l'écriture du moi, pour un JE qui est. bon gré mal gré. 
impliqué dans le Jeu de langue(s) et culture(s) à la fois co-présentes et 
divergentes. 
La justification de l'entreprise autobiographique pose. chez Alfieri et chez 
Papini le problème de l'articulation du bilinguisme et de la linéarité de l'écriture 
autobiographique. Cette écriture met en scène les avantages et les inconvénients 
de la maitrise de deux langues différentes. L'absence d'univocité, de parallélisme 
entre celles-ci implique-t-elle des silences. entraine-t-elle des interférences ou 
favorise-t-elle un métissage? 
Chez Alfieri. comme chez Papini, la justification de l'entreprise 
autobiographique est déterminée (négativement ou positivement) par le 
l Je considère 1c1 surtout !es premiers textes autobiographiques de ces auteurs, 
c'est-à-dire: le journal intime tenu par Alfieri de 1774 à 1777, d'abord en français puis 
en italien et non destiné à la publication, publié posthume sous le titre de Giornali 
(par commodité nous citerons ici l'édition de Mario Fubini: V. Alfieri, Opere, 
Milano-Napoli. Ricciardi editore, 1970, T. I, pp. 407-427; et, le journal intime que 
Papini tient de 1894 à 1902, d'abord en italien puis en français (en 1900) et à 
nouveau en italien, non destiné à la publication, et publié posthume en 1981 sous le 
titre de Diario 1900 e pagine autobiografiche sparse,1894-l902, Firenze, Vallecchi 
Editore, 1981. 
2 J'entends provisoirement ici bilinguisme au sens Iarge de maitrise et utilisation 
de deux langues par un meme sujet. Le statut et l'emploi du français et de l'italien 
restent néanmoins très différents pour Alfieri (bilingue réel) et pour Papini (pour 
!eque! le choix tatonnant du français est d'ordre culture!). 
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bilinguisme. Il s'agit de s'écrire pour forger une image de soi unitaire à partir 
d'éléments composites (Alfieri), ou pour développer les différentes facettes d'un 
moi qui est un mais qui n'est point tout d'une pièce (Papini). Alfieri inaugure 
son journal intime par une affirmation dont le pessimisme est à la mesure de la 
portée de l'iter autobiographique. 
"Se rendre compte à soi meme des actions de chaque jour, n'est le plus 
souvent qu'un temps perdu, parce qu'on répète facilement le lendemain 
les memes deffauts. ( ... ) un homme de sens doit se corriger ( ... ) en se 
regardant aussi souvent dans ce fidèle miroir, car personne ne nous 
connait mieux que nous memes, et J'on se fuit ordinairement, parce que 
chaque homme est malheureusement dans le cas de ne point trouver de 
plus mauvaise compagnie que soi-meme; ( ... ) je m'en vais voir si en 
m'analysant de près je pourrais me tolérer, ce ne sera pas un des 
moindres avantages que je me propose" 3. 
L'écriture de soi reflète donc au sens propre l'identité. S'analyser serait non 
seulement un moyen de s'apprivoiser mais encore de racheter la négativité de 
retre. 
Papini souligne lui aussi que l'entreprise autobiographique est à la fois le 
reflet de la vie du moi et le programme de celle-ci. L'écriture du moi va 
enregistrer et controler. 
" ... voglio conquistare il sapere passo a passo, tappa per tappa, campo 
per campo ( .. . ) comincerò i seguenti studi: quello della letteratura 
francese in relazione con l'italiana ( ... ). E, un'innovazione che 
inizierà quest'anno sarà di tenere fedelmente questo giornale, ( ... ) 
come semplice ed umile specchio della mia individuale evoluzione. 
Qui registrerò fedelmente, almeno finché la costanza mi sorregga, 
quello che di notevole avverrà nella mia povera vita di studioso e di 
contemplatore." 4. 
S'écrire, c'est donc s'engager vis-à-vis de soi-meme. L'écriture relève ici d'un 
travail d'élaboration de soi; aussi la simplicité exhibée, invoquée, ressortit-elle 
sans doute d'un voeu pieux, d'un souhait plutot qùe d'une caractéristique 
thématique ou stylistique réelle. 
Pour Papini comme pour Alfieri, la justification initiale de l'entreprise 
autobiographique ne dérive pas seulement ni explicitement d'un "pacte" avec le 
lecteur ou de la conscience que "je est un autre"5. C'est la focalisation sur le JE 
3 V. Alfieri, Giornali,ed. cit., p.407, Torino, 23 novembre 1774. 
4 G. Papini, Giornale 1900 ... op. cit., pp. 8-9 
5 P. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975 et idem, le est un 
autre, Paris, Seuil, 1980. 
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scriptor qui est explicite ici. JE est d'abord le meme, dont l'écriture secrète 
l'image avant que d'etre "un autre". pour le lecteur. Alfieri et Papini, dans deux 
optiques littéraires et historiques dissemblables, s'engagent néanmoins tous les 
deux dans cette mise au point du moi-je qui s'écrit. La saisie (qui parla suite se 
révèle illusoire) du sujet de l'écriture coincide, au début du parcours scriptural, 
avec la recherche d'une identité qui conjurerait la dualité. L'iter autobiographique 
va renier les phénomènes de diffraction, et s'efforcer de prevenir Ies risques de 
dissociation. Alfieri avoue a posteriori: 
"( .. . ) ingenuamente confesso, che allo stendere la mia propria vita 
inducevami, ( ... ) più gagliarda d'ogni altra (ragione) l'amore di me 
medesimo" 6. 
De plus, à maintes reprises il martèle la justification de son écriture par 
"mi impegno qui con me stesso ( ... ) mi vi impegno, perché 
esaminatomi e conosciutomi bene, ho ritrovato ( ... ) in me ... " 7. 
Cette justification de l'entreprise autobiographique se conclut par une 
déclaration trop simple pour etre vraie: 
"( ... ) ho scritto quest'opera, dettata d.al cuore e non dall'ingegno ( ... ). 
(Pour cet) umil tema ( ... ), (il estime devoir) lasciar fare alla penna ( ... ) 
quanto allo stile, (il est d'une) triviale e spontanea naturalezza" 8. 
Une telle déclaration quasi-simpliste esquive la complexité déterminante des 
allers retours du français à l'italien des Giornali à la Vita. 
Pour Papini lui aussi, la décision de l'écriture autobiographique semble bien 
etre dictée en partie, quoique d'une façon moins problématique, par le 
bilinguisme. Il espère trouver dans l'écriture de soi un remède à l'incontinence, à 
l'éparpillement, un garde-fou contre la schizophrénie car il ne sait que trop bien 
que: 
"( .. . ) il mio difetto intellettuale massimo è l'incostanza, la volubilità. 
Tutto studio, tutto assaggio, tutto comincio: dopo un periodo di tempo 
più o meno lungo, la noia, il disgusto mi prende ed io lascio a mezzo 
gli studi, le ricerche ( ... ) quanto sciupìo di tempo e di energia non so 
dire. ( ... ); (aussi déplore-t-il cet) infecondo dilettantismo che a nullo 
di solido, di duraturo apporta."9. 
6 V. Alfieri, Vita, a cura di A. Dolfi, Mondadori, Milano, p.41 
7 V. Alfieri, ibidem, p.42. 
8 V. Alfieri, ibidem, p. 43. 
9 G. Papini, Diario 1900, ed. cit., p.7. 
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S'astreindre à s'écrire, c'est donc s'en tenir à soi-meme, tenir sa propre image. 
L'image de soi ne semble bien etre une que pour autant qu'elle est saisie par 
l'écriture qui la dit. 
Si l'entreprise autobiographique est en partie détenninée par le bilinguisme et 
parla conjugaison des cultures, soit qu'elle s'engage à forger une identité, soit 
qu'elle déploie les facettes d'une personnalité composite, l'écriture du JE bilingue 
exprime inéluctablement les atouts et les faiblesses de ce bilinguisme. Les 
altemances plus ou moins maitrisées, du français et de l'italien, scandent deux 
mises en scènes divergentes de l'histoire du moi dans l'écriture d'Alfieri et dans 
celle de Papini. Les prémisses et les motivations de ces itinéraires présentent des 
éléments semblables, leurs développements diffèrent néanmoins sensiblement 
Le premier passage du français à l'italien dans l'écriture du JE d'Alfieri est 
particulièrement significatif d'un jeu de cache-cache qui utilise le changement de 
code pour occulter en Partie l es références. Ce jeu est tout à fait prémonitoire des 
"truccages" (de dates, de langues etc.) qu'Aifieri escogitera dans la Vita pour 
peindre son autoportrait d'auteur italien de grandes tragédies classiques. Le 
"demier" passage en français établit une fausse distance ironique du scripteur par 
rapport au protagoniste: 
"Enfin ceci est écrit, et si je n'en retire point de profit, cela pourra du 
moins servir unjour à me faire rire" 10. 
L'ironie elle aussi s'inscrit dans une économie utilitaire qui comptabilise les 
pertes et les profits du MOI et de son image. Alfieri reprend donc, dans l'autre 
langue, son joumal intime, après un long silence qu'il motive ainsi: 
"Questo salutare esame di me stesso interrotto (da più di due anni, ) in 
parte perché la difficoltà d'esprimermi in toscano era somma, e la 
natura} ripugnanza a sparlar di sé non minore, mi si para di bel nuovo 
innanzi come efficace mezzo di correggermi un cotal poco, e di 
formarmi ad un tempo istesso lo stile. Ripigliandolo adunque secondo 
l'usato modo, dico che questa mane appena svegliato tosto ricorsi col 
pensiero alla fama letteraria, oggetto costante d'ogni mio 
desiderio." 11 
La décision de changer de code linguistique est passée sous silence; de 
surcroit, le scripteur voudrait se persuader lui-meme qu'il n'a jamais écrit, ne · 
s'est jamais écrit, décrit lui-meme qu'en toscan, langue acquise au prix d'un 
travail acharné. II est en outre remarquable que la thématique de la célébrité 
10 V. Alfieri, Giornali, ed. cit., p. 414, 19 f~vrier 1775. 
11 V. Alfieri, ibidem, p. 415, 17 Aprile 1777. 
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littéraire fasse aussitòt irruption dans ce nouveau code linguistique, cette langue 
neuve qui va bientòt servir à l'élaboration de l'autoportrait du moi-auteur. Le 
désir de ce portrait occulte bien le français, langue première et préliminaire de 
l'expression et de la mesure du JE autobiographe d'Alfieri. Mais, le mème joùr, 
celui de la reprise de l'écriture du journal intime et de l"'abandon" du français, 
l'auteur s'engage à nouveau vis-à-vis de lui-meme, et surtout vis-à-vis de sa 
vocation hypothétique et future d'écrivain tragique. 
" ... venuto a visitarmi un abate franzese a cui lessi questi miei esami 
fatti ha due anni ripigliai l'impresa; isperanzito di dare alla cosa un 
cotal aspetto, che mi riuscerebbe, non meno utile forse, che 
glorioso." 12 
La mise en sourdine encore imparfaite du français est "contrariée" par un abbé 
français et par un gallicisme syntaxique au moins: "ha due anni"/il y a deux ans. 
Il est remarquable que le passage du français à l'italien véhicule un passage de 
l'etre au paraitre, de l'image de soi pour soi, à l'image de soi pour les autres, (qui 
plus est pour les autres absolument, c'est-à-dire pour la postérité). L'examen, la 
connaissance de soi cède le pas à l'"aspetto" dont l'auteur-sujet se soucie de l'effet 
qu'il est susceptible de produire ("riuscirebbe"). Dès lors le regard d'autrui entre 
en jeu dans la dynamique d'une écriture du moi où l'univocité n'est qu'utopique. 
Désormais ce regard extérieur ne désertera plus l'écriture d'une intimité qui par 
souci des apparences "se change" en changeant de langue, comme pour se vetir 
autrement, d'une façon plus convenable au futur écrivain tragique. En effet, 
Alfieri affirme le lendemain encore son désir de gioire littéraire: 
"La voglia mia d'imparare è somma; la ragione di questa voglia, è la 
smisurata ambizione, che non vedendo altro campo da correre tutta s'é 
gettata alle lettere; ed in fatti non v'é il più onorifico. ( ... ) e pensando 
alla mia fama, m'addormentai in questa dolce chimera." 13 
Le changement de langue est l'une des modalités de la thésaurisation, de 
l'investissement à laquelle le scripteur actuel procède au profit de l'écrivain futur. 
Le premier passage de l'italien au français dans l'écriture autobiographique de 
Papini est de toute autre nature, et déploie des enjeux différents. Néanmoins on y 
retrouve des éléments déjà familiers à Alfieri. 
Le contexte conjoncturel du premier changement de langue est, comme pour 
Alfieri, celui d'un long silence préalable à la réaffirmation de la nécessité de 
12 V. Alfieri, ibidem, p.415. Sauf indication contraire, c'est moi qui souligne. 
13 V. Alfieri, ibidem, pp.416-417. Ce passage annonce bien le "volli, 
fortissimamente volli" rétrospectif de La Vita. 
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l'entreprise autobiographique. De plus l'image de soi pour soi devient, là aussi, 
mais sous des modalités différentes, image de soi pour le regard, la lecture de 
l'autre. 
L'originalité de l'oscillation linguistique chez Papini consiste à passer de la 
langue reconnue comme maternelle à la langue étrangère (et non l'inverse 
comme chez Alfieri qui revendique l'italien comme langue de la mère-patrie) dans 
une optique positive selon laquelle le détour par l'étrangèr, adopté, apprivoisé ne 
représente pas une perte de temps mais bien un gain, à savoir celui de 
l'approfondissement de soi. 
Alfieri, lui, voudrait faire croire au lecteur que le passage du français 
"étranger", rejeté à l'italien "maternel" et surtout littémire n'est que positif, sans 
aucune perte. Le profit du refoulement serait assimilable à celui d'une 
réappropriation, d'une récupération. Il s'agirait en somme d'une réintégmtion, 
voire d'une désaliénation pour Alfieri. Pour Papini en revanche, le changement 
de langue est pour le moins l'occasion d'un renouvellement. 
"Il y a bien des jours que je n'écris plus dans mon joumal. Toujours le 
meme! La lassitude des choses me prend vite, après l'enthousiasme des 
premiers moments . Je l'écrirai dorénavant en français. C'est mon 
vieux désir qui a fini par triompher. J'aime le français: il me semble 
plus clair, plus souple, plus aimable. Quelques puritains de patriotisme 
pourraient me blamer de cela, s'ils savaient qu'un jeune italien préfère 
une langue étrangère (à la propre) et qu'il écrit son joumal dans une 
autre langue que la sienne." 14 
Dans le face à face avec soi-meme le détour par l'autre langue semble bien ici 
nécessaire. L'adéquation de la langue autre s'inscrit comme une ligne de partage 
de l'individu, (sujet singulier) d'une part, et d'autre part de la collectivité 
politique, (société nationale). La souplesse que Papini attribue à la langue autre, 
lui permet de taire les obstacles et les interdits que véhicule pour lui sa langue 
maternelle, et de passer outre. A cet égard, l'analyse proposée par Jean Pélégri, 
autre autobiographe bilingue (français/ambe) indique bien que les détours sont 
finalement parfois des mccourcis en matière d'écriture autobiogmphique. 
" ... Contrairement à J'idée complaisamment reçue, il est bon parfois, 
de recourir à la langue de l'autre pour se connaitre, s'inventorier, se 
comprendre. Par l'étrange liberté que vous donne ce détour, on échappe 
aux conventions du groupe, aux archaismes, aux idées toutes faites que 
le langage materne! recèle en lui-meme sans qu'on s'en doute, aux 
structures syntaxiques traditionnelles qui commandent le discours et du 
meme coup la pensée. 
14 G. Papini, Diario 1900, ed. cit., p. 45. 
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Ce détour, comme en chimie, sert de filtre et de test de controle. Si ce 
que vous dites par ce truchement tient, et résiste, c'est une preuve de 
son exactitude. Comme un catalyseur il vous change, il vous guérit, il 
vous libère ... " 15 
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Une alternative semble alors se dessiner quant à la relation qu'entretiennent 
écriture autobiographique et bilinguisme, qui opposerait l'exercice d'une altérité 
négative et traumatisante à celui d 'une altérité positive et stimulante. D'une part, 
l'exemple d'Alfieri montrerait que l'iter autobiographique s'effectue au détriment 
du bilinguisme. L'identité de l'autobiographe ne s'affrrmerait que dans une seule 
langue sans parvenir néanmoins à dire l'intégralité du moi. D'autre part, 
l'exemple de Papini montrerait en revanche que le monolinguisme exclusif serait 
inadéquat, impropre à exprimer un su jet pluriculturel, voire bilingue. 
Or l'écriture autobiographique peut au mieux alterner, juxtaposer 
successivement les langues et ne saurait 16 établir de simultanéité des codes 
linguistiques, reléguant ainsi l'exhaustivité et la justesse de l'écriture du moi 
bilingue au domaine des chimères et des regrets. Ce non parallélisme entre les 
langues et les cultures qui animent l'autobiographe bilingue serait-il la pierre 
d'achoppement incontournable de l'écriture intégrale d'une identité polyvalente, 
polyédrique et pourtant unitaire? 
A cet égard, le mieux est parfois l'ennemi du bien, pour un regard extérieur, 
pour une lecture étrangère. Ainsi Stendhal saisit l'affectation et la contrainte des 
choix linguistiques d'Alfieri et estime que l"'involution" linguistique de celui-ci 
s'opère au détriment d'un idéal de style "nature!" . 
"Alfieri n'était pas lui pour la lan~ue, ( ... ) mème pour les idées, il était 
bien moins lui qu'il ne croyait" l . 
Stendhal semble fustiger le refoulement de la langue première et l'adoption 
d'une langue autre qui ne saurait adhérer à une intimité qu'elle n'exprime 
qu'incomplètement et à grand-peine. 
"Pour le style, on sent qu'il a coùté beaucoup d'efforts à un homme d'un 
grand génie. ( ... ) un style si sévèrement correct et (qui) si 
scrupuleusement correspond à l'idée, que le lecteur le plus inattentif ne 
peut s'apercevoir de l'immense travail qu'il a couté; n eut été p1us grand 
et certainement plus originai, en étant lui-meme." 18 
15 J. Pélégri, Ma mère l'Algérie, p. 64, Paris, Actes Sud, 1989. 
16 Sauf à songer à certaines expériences de Tzara ou de Pound ... 
17 Stendhal, Rome, Naples et Florence en 1817 suivi de L'1ta/ie en 1818, Le 
Divan, Paris, 1956, p. 92. 
18 Stendhal, ibidem, p.l15 . 
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Pour Stendhal donc la médiation de la langue autre, quand bien meme elle 
serait apprise à la perfection, aboutit à un effet d'inauthenticité dans l'expression 
du moi. Ces reproches virent presque à la censure : 
"Alfieri lui-meme écrit dans une langue morte (pour lui). ( ... ) il écrivit 
(sa première pièce) sans meme savoir l'orthographe de la langue dans 
laquelle il prétendait se faire àdmirer." 19 
Au demeurant Stendhal a bien conscience que la question de la langue 
concerne bien d'autres écrivains italiens contemporains et qu'elle ne saurait avoir 
de solution simple et immédiate. Cela n'enlève rien à l'admiration qu'il porte à 
celui qu'il lit "contre le méphistisme de bassesse et d'ennui" qui l'entoure.20 
Apprivoiser l'autre langue, seconde mais souhaitée comme première relève de 
l'épopée.21 C'est cette épopée qu'Alfieri retrace retrospectivement dans la Vita. 
Le risque jamais définitivement écarté, tant pour Alfieri que pour Papini, est 
celui de l'aphasie, de la page bianche. Si la perception du temps s'effectue sur le 
mode de la linéarité, l'identité du JE qui saisit ce temps dans l'écriture, évolue 
selon une géométrie variable. Papini évoque la difficulté qu'il a à conjuguer la 
maitrise inégale de deux langues et son iter autobiographique. 
"Je suis dans une période d'activité et de gaieté. Je me transforme 
chaque jour et je crois toujours en mieux." 22 
C'est dans la langue de l'altérité, dans la langue autre que l'autobiographe 
constate qu'il est autre, que son MOI n'est point immobile. Le lendemain Papini 
enregistre: "la mattina alla Galleria ... "et il continue le surlendemain, 
"Stamattina vado a scuola ... " 23. Le passage quasi-définitif du français à l'italien 
est donc immédiatement consécutif à la prise de conscience d'un changement 
d'identité qu'il avalise. Suit une phase de répétitivité de l'écriture du JE quotidien 
19 Stendhal, ibidem, p.89 et p.154. 
20 Stendhal, Oeuvres intimes, Paris, NRF Gallimard, 1964, p.484. A. Chénier lui 
aussi est sensible au travail d'Alfieri sur la Jangue; il affirme: " ... Alfieri a ressuscité 
l'énergie de la langue toscane et la noblesse et la majesté de la pensée romaine" in 
Oeuvres, NRF Gallimard, Paris, p. 691. Sur )es relations du français et de l'italien 
dans l'écriture autobiographique d'Alfieri, cf. P.C. Buffaria, " La conjugaison de la 
fiction et du réel dans l'écriture autobiographique de V. Alfieri: l'écho des 
Confessions de J.J. Rousseau.", à paraitre dans Heteroglossia, Ancona, Nuove 
Ricerche ed., n.4, 1992, sur "Discorso fizionale e realtà storica". 
21 Cf. P.C. Buffaria, "Bilinguisme et écriture autobiographique" in Repères lll, 
DoRiF-Università, Roma, 1989. pp. 36-42. 
22 G. Papini, Diario ... op.cit., p.127, 12 mai 1900. 
23 G. Papini, ibidem, pp.127-128, 13-14 maggio 1900. 
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qui n'est d'ailleurs pas exempte de nombreux gallicismes.24 L'évolution de l'etre 
est donc bien scandée par le rylhme des oscillations linguistiques. 
Et pourtant, le ler mai 1946, alors agé de plus de 65 ans, G.Papini revient 
encore dans un Diario tardif sur la dissymétrie du français et de l'italien quant à la 
projection de sa propre image d'auteur, d'écrivain, d'homme de lettres: 
"Se mai scriverò il "Rapporto sugli Uomini" che tanto mi ha occupato 
da quasi 40 anni, penso di scriverlo in francese. Il francese evita 
meglio dell'italiano ridondanza e retorica. Eppoi avrei bisogno di una 
lingua diversa per esprimere un io cosi diverso da quello delle altre 
opere mie." 25 
Ironie du sort, c'est bien le me me écrivain qui exprime auparavant le souhait 
d'un monolinguisme - règne de la transparence, de l'économie affective - et qui 
par ailleurs puise dans la langue autre l'expression adéquate à la recherche d'un 
bonheur d'expression ou, à tout le moins d'un parler "juste", qui n'est pas 
exempt d'interférences et qui n'évite pas les emprunts lexicaux. Dans une sorte 
de nostalgie d'avant Babel, l'écrivain exprime regrets et utopies: 
"Je voudrais qu'on ffit un seui peuple, tous !es hommes, qu'on parlat 
une meme langue, claire, simple, belle. Ce serait beaucoup mieux ( ... ) 
on épargnerait beaucoup de temps." 26 
L'économie de la langue irait de pair avec l'économie des peuples, 
l'équivalence des nations aboutissant à une unité culturelle et 
linguistique ... utopique. Il en va bien autrement dans la réalité, et dans l'écriture 
meme du quotidien, où l'étanchéité n'est qu'imparfaite. Si l'autobiographe 
semble renoncer au bilinguisme, du moins ne parvient-il pas à endiguer les 
gallicismes et l'hétérogénéité le x i cale: 
"( ... ) ho bisogno di fermarmi ( ... ) per ( ... ) segnare il cammino. In 
questa fine secolo ove l'anarchia intelletuale e sociale non potrebbe 
essere più completa, il giovine in cerca d'un punto d'appoggio non 
può trovarlo fuori di sé ( ... ) Gli occorre un ressort interiore, una forza 
interiore che lo indirizzi e lo sorregga. 
24 Un exemple parmi d'autres: "avanti di andare a letto", G.Papini, Diario ... , 
op.cit., p.145. 
25 G. Papini, cité par J. Lovreglio, in A.A.V.V., Giovanni Papini nel centenario 
della nascita , Milano, Vita e Pensiero, 1983, pp.282-283. 
26 G. Papini, Diario ed .. cit. • p. 45. 21 mars 1900. 
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~ quello che io cerco. Ma siccome lo spirito flotte e sfugge troppo 
facilmente preferisco fissare sulla carta, in formule esatte e definite ciò 
che voglio essere e ciò che voglio fare." 27 
Non seulement l'écriture du joumal intime relève d'une impérieuse nécessité 
chez le bilingue, mais ici elle alimente et structure l'image de soi au travers 
mème des interférences, à la faveur de l'espace intérieur dialogique qu'elle tisse. 
Néanmoins, la stabilité réconfortante de l'ètre ne va pas de pair avec une 
"staticité", une homogénéité linguistiques. 
Ainsi, Alfieri et Papini donnent bien tous deux raison par avance, quoique 
deux façons divergentes, à Claude Esteban selon lequel, 
"( ... ) toutes !es raisons que l'on pouvait avancer pour défendre et 
célébrer la pratique conjointe de deux idiomes n'obéissaient qu'à des 
normes d'efficacité immédiate, pragmatiques, quasiment puériles, 
n'atteignant jamais, sinon par inadvertance, le seui lieu où se situait, 
non point la fonction intellectuel/e du langage, mais son mystère. 
( ... ).Toutes les langues se valent mais la poésie, plus encore que le lieu 
où s'est inscrit un destin, décide de celle qui sera la notte. Il peut se 
faire que ce soit la langue que nous considérions comme seconde" 28. 
Malgré les différences ineffaçables des contextes sociaux-culturels dans 
lesquels Alfieri et Papini évoluent, l'enjeu des relations du "bilinguisme" et de 
l'écriture du MOI est bien, dans ces deux cas, mobile, fuyant pour leur JE aux 
prises avec les langues, meme quand celui-ci finit par accorder une piace 
privilégiée ou dominante (mais jamais exclusive) à une de ses langues qui dirait 
son identité. Alors sans doute, comme l'indique Roland Barthes, pour ces 
écrivains habités, tiraillés par deux langues, l'écriture du joumal intime procède-
t-elle plus que jamais d'une délibération et implique-t-elle une contrainte, des 
choix, des exclusions, des silences eux aussi sans doute bilingues. 
"La justification d'un journal intime (comme oeuvre) ne pourrait etre 
que Littéraire, au sens absolu, m eme si nostalgique, du mot" 29. 
Or, la littérature, pour Alfieri comme pour Papini, est bien non seulement le 
lieu du dépassement, de la solution des déséquilibres "affectifs" des langues et de 
la culture (métisse), mais en outre, son originalité réside dans le Jait que cette 
écriture Iittéraire est consécutive (au sens temporel et conséquentiel) à la mise en 
27 G. Papini, Diario ... ed.cit .. p. 289. 
28 C. Esteban, Le partage des mots, Paris, Gallimard, 1990, p. 12 et pp. 165-
166. 
29 R. Barthes, lncidents, Paris, Seui!, 1987, p.lO. 
Les intermittences de la langue 155 
scène (plus ou moins maitrisée, refoulée, exhibée) des enjeux du bilinguisme au 
travers de l'écriture de ce JE en quete de son identité existentielle, scripturale qui 
finit par poser les jalons de sa figure d'écrivain (moyennant un transfert 
d'affectivité et des oscillations linguistiques). 
Dans un court écrit autobiographique dont l'intention autodéfinitionnelle est 
déclarée de manière explicite par le ti tre lapidaire et essentiel lo, Papini se livre à 
une remarquable déclaration, en français. Dans la langue autre adoptée, chérie, il 
dit ce qui lui tient le plus à coeur, il dévoile son jardin secret tout en préservant 
son intimité. Il livre son mal etre au silence de la langue première, matemelle, 
et se délivre (des livres ... ) de sa passion dans la langue seconde, étrangère, 
préservant ainsi l'utopie littéraire. 
"Oh les livres, les petits bons livres que j'aime tant et si 
passionnément. lls sont, je peux le dire, la passion unique de ma vie. 
Ils sont ma nourriture quotidienne, ma boisson de tous les jours, mes 
amis les plus fidèles, mes consolateurs les plus purs. 
Un livre nouveau représente pour moi une maitresse nouvelle. Une 
page lue est un baiser, un volume, une étreinte. Ils sont les fleurs qui 
parfument ma vie solitairc .. .10 
Nota Bene: Nous tenons à remercier ici le DoRiF-Università de nous avoir 
autorisé à publier ce texte: il s'agit là d'une partie de la communication 
prononcée au congrès du DoRiF-Università (Octobre 1991 Milan). Ces 
remarques seront reprises dans une perspective (volontairement négligée ici) qui 
précisera l'évolution du "bilinguisme" italien/français de Alfieri à Papini, lors de 
la publication des actes du congrès. 
30 G. Papini, Diario ... , op cit., p. 299. 

SGUARDO SULL'AMERICA LATINA 
Elvira Dolores Maison 
Dello storico argentino José Luis Romero (1909-1979), uno dei maggiori 
intellettuali contemporanei dell'America Latina, la casa editrice Guida ci propone 
una traduzione di Latinoamérica: Las ciudades y las ideas, (Siglo XXI, México, 
1976), opera diventata ormai un classico nella storiografia latinoamericana. 
Romero ha svolto un'intensa attività nel suo paese d'origine ed in altri paesi 
latinoamericani come professore universitario e come scrittore. Noto per il suo 
permanente atteggiamento critico nei confronti della realtà, le sue opere hanno 
suscitato sempre l'interesse del pubblico e della critica. Tra le più importanti 
troviamo El estado y las facciones; La historia y la vida; La crisis de la 
RepUblica romana ecc ... 
Il lavoro di cui ci occupiamo fa parte delle ricerche dell'autore sulla storia 
generale delle città e delle società urbane. Una lettura accurata di questo libro 
rigoroso, ma allo stesso tempo scorrevole e suggestivo, ci fornisce un ampio 
panorama del prolungato e intricato percorso del processo storico dei popoli 
latinoamericani e getta maggior luce su quella realtà caotica. La ricerca che nei 
suoi fondamenti è, per l'appunto, di carattere storico, 'pretende di onenere più di 
quanto di norma si richieda alla pura e semplice storia', come afferma l'autore 
stesso nell'Introduzione. Si tratta di uno studio che attua una sintesi concernente 
la formazione e la trasformazione delle società urbane dell'America Latina. 
Svolge un' analisi dettagliata, quindi, di quello che fu l' incontro-scontro di due 
culture, quella del vecchio e quella del nuovo mondo, e di ciò che di 
estremamente peculiare da tale incontro-scontro si generò, prendendo come 
oggetto il periodo che va dalla Conquista fino ai giorni nostri. 
Dapprima, l'autore rivolge uno sguardo verso i paesi europei, prende in 
considerazione le trasformazioni che vi avvengono, trasformazioni che 
successivamente si rifletteranno nelle regioni che rientreranno nella loro 
rispettiva area d'influenza. Mette .in rilievo le espansioni di questi popoli nel 
XVI secolo, le quali si realizzano come prolungamento di quelle iniziate nel XI 
secolo, espansioni che daranno luogo a scambi intensi dal punto di vista 
economico, sociale, politico e ideologico. Romero accenna agli aspetti 
prevalenti di queste trasformazioni che generano un atteggiamento nuovo di 
fropte alla realtà, una mentalità diversa, che è quella espansionistica e che è 
quella che condurrà gli spagnoli e i portoghesi verso le rive americane. 
Come appare chiaro dal titolo stesso: Latinoamérica: las ciudades y las ideas 
il presente lavoro rappresenta non solo una descrizione di determinate forme di 
organizzazione, ma anche un 'indagine approfondita delle ideologie nella loro 
dinamicità, ideologie da cui queste forme d'organizzazione scaturiscono o che 
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viceversa da esse hanno origine. Romero propone una periodizzazione comune 
per tutti i popoli latinoamericani i cui estremi sono il XVI secolo, (scoperta e 
conquista), e il XX secolo, (le città massificate). Tuttavia, l'autore considera che 
sia difficile trovare un 'filo conduttore' unico che possa collegare i vari momenti 
di sviluppo nel processo storico di questi popoli. Nonostante ciò, egli è riuscito 
a trovare 'certe costanti' che legittimano questa periodizzazione, basata sul fatto 
che tutti i popoli latinoamericani sono stati sottoposti agli stessi impatti, 
sebbene abbiano reagito in modo diverso. 
Possiamo sostanzialmente dividere quest'opera in due parti. Nella prima si 
studia la formazione delle società costituite dai conquistatori e dai conquistati. 
Man mano che si formano, le città assumono la stessa impostazione 
istituzionale. E partendo dallo stesso punto, quello della fondazione, le città 
percorrono strade diverse, sia per quanto riguarda l'evoluzione culturale, sia per 
quanto riguarda la loro conformazione esterna. Le città furono una creazione 
europea, trapiantata sul suolo americano. Svolgevano una funzione precisa: 
quella di essere, in un primo momento, 'città-fortificate', come conveniva ai loro 
abitanti, i quali dovevano lottare contro gli indigeni da sottomettere. Più avanti 
e, secondo le nuove necessità, si incontrano le 'città-emporio' o le 'città-
portuali', piene di dinamismo e di vita per le possibilità che offrono ai loro 
abitanti; città affollate che diventano centri amministrativi, militari e politici. 
Dallo stesso momento della sua creazione, la città comincia a far parte di una 
rete che la collega ad altre città fondate in precedenza e che, a loro volta, hanno 
un ruolo d'influenza sulla zona circostante. 
I primi gruppi umani che arrivarono in America provenivano da strati sociali 
diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, le quali, in un contesto 
sociopolitico nuovo, si modificarono, si 'omogeneizzarono'. L'aspirazione più 
alta di questi primi "americanos" era quella di ascendere sul piano economico e 
sociale. La loro ideologia base consisteva nel voler creare un mondo nuovo 
ignorando apposta quello esistente. In tanto, l'indigeno continuava ad accrescere 
le colonne di un sottobosco, nel quale rientravano anche i neri, i meticci, i 
m ula ti. 
Nella seconda parte, l'autore studia la formazione di una società radicata, con 
delle proprie caratteristiche, che si va profilando, in un modo sempre più 
determinato, nello spazio .americano. Siamo ormai in presenza delle 'Città 
creole', che si avviano verso diverse forme economiche di vita, dalle quali 
scaturiscono, nella seconda metà del XVIII secolo, attività di produzione nuove. 
Sono queste ultime a generare modi diversi di pensare e concepire il mondo. La 
società creola si fa sempre più aperta ed allarga i suoi orizzonti a idee sociali e 
politiche più progredite. La filosofia dell'Illuminismo europeo raggiunge il 
nuovo mondo. Si fa sempre più evidente in questa società un'accentuata 
predisposizione al cambiamento. Questi nuovi gruppi sociali, che si identificano 
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sempre di più con il loro ambiente, nei secoli che seguiranno, si rinforzeranno e 
cominceranno ad avere la loro propria idiosincrasia In seguito si riscontrano le 
'città massificate' che sono quelle in cui trova luogo il fenomeno dell'esplosione 
urbana, come risultato di una crescita demografica sociale. Diversi sono i fattori 
che producono questa situazione: da una parte, l'emigrazione interna - dalla 
campagna alla città - e, dall'altra l'emigrazione esterna - dai vari paesi europei 
alle grandi metropoli americane. Le città passano ad essere caratterizzate, quindi, 
dalla grande concentrazione umana; si massificano, cambiando cosll'immagine 
di tutte le loro componenti. 
Il testo originale presenta alcuni problemi di traduzione, che riguardano 
soprattutto lo stile. Sebbene rigoroso nell'impostazione scientifica e nello 
sviluppare le idee, Romero tuttavia usa spesso nelle sue opere un tipo di 
discorso oscillante tra il narrativo ed il saggistico e che pertanto pone il 
problema della "traduzione" di alcuni aspetti del significante, oltre che del 
significato. Un procedimento deliberato, letterario, anche se inserito in un 
discorso non necessariamente letterario, offre una informazione sulla natura del 
testo. La versione italiana di Marco Cipolloni ha tenuto conto in modo serio, 
sia dell'impostazione scientifica, sia dei procedimenti della scrittura di Romero, 
il che ha contribuito a mantenere la ricchezza di informazioni del testo originale. 
Non sempre nelle opere di carattere scientifico i traduttori si prendono cura degli 
aspetti del linguaggio che vanno oltre il significato e che riflettono un lavoro 
sul significante. 
Lo sforzo e la buona riuscita del lavoro di Cipolloni, è, quindi, da apprezzare. 
Va detto che il traduttore ha rispettato anche i testi poetici citati da Romero e li 
ha tradotti in versi. La traduzione di un testo poetico porta con sé una maggiore 
quan,tità di informazione che coinvolge non soltanto il significato ma anche il 
significante - la semanticità del significante - che ci permette di considerare nella 
traduzione la presenza di elementi e strutturali poetici deliberati (il lavoro) e non 
(modo di funzionamento del testo poetico). Per quanto riguarda l'edizione, 
occorre dire che il titolo originale Latinoamérica: Las ciudades y las ideas viene 
ridotto a Le città e le idee, proposta più generale. Il testo originale contiene un 
sommario che comprende anche i sottocapitoli, che non appaiono nell'edizione 
italiana. 
Una notizia sul traduttore. Residente a Genova, il Cipolloni è nato nel 1962 
a Roma ed ha al suo attivo vari saggi sulla letteratura in lingua spasnola e 
altrettante traduzioni di autori spagnoli e ispanoamericani. Si è lauteat'o a 
Genova, presso la Facoltà di Lettere, con una tesi su "Il romanzo del Novecento 
nel continente americana: il mito dello spazio e l'immagine dell'altro" e presso 
la Facoltà di Scienze Politiche della stessa Università con una tesi su "Le origini 
del linguaggio politico dal punto di vista del mito politico e in una prospettiva 
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sistemica". Ha svolto una ricca attività di ricerca presso Istituti e Cattedre 
dell'Università di Genova. 
Il volume che presentiamo, vista la sua densità e complessità, esige da parte 
del lettore un serio impegno che sarà ricompensato, a lettura finita, da ciò che ci 
viene presentato: un quadro completo dell'ambito trattato. 
BIBLIOGRAFIA 
ROMERO J.L. Le città e le idee, traduzione di Marco Cipolloni, 
Guida, Napoli, 1989,452 pp. 
SUR LA SYMPHONIE EN BLANC MAJEUR DE 
TIIEOPHll..E GAUTIER 
Luciana AIOfCO Bianco 
'. 
La Symphonie en blanc majeur, au-delà des éventuelles circonstances 1 qui 
peuvent avoir inspiré Gautier, pose d'emblée deux problèmes: la convergence des 
Iangages poétique, musical, pictural et la symbolique de la couleur bianche. 
On sait que "l'immixtion de l'art dans la poésie", pour suivre Gautier,2 a été 
un topos romantique. 
"Il musicista colto - remarque Schumann - potrà studiare una Madonna 
di Raffaello colla stessa utilità con cui il pittore studierà una sinfonia 
di Mozart. Ancor più: allo scultore ogni attore apparirà come una 
statua tranquilla, a questo le azioni di quello daranno forme di vita; al 
pittore la poesia diventerà immagine, il musicista trasformerà i quadri 
in suoni" 3. 
On s'interroge sur la validité des différents langages, sur leur possible 
interaction. 
Gautier a dénoncé à plusieurs reprises l'insuffisance de la parole à saisir la 
beauté dans son ensemble: 
Pourquoi, découragé par vos divins tableaux, 
Ai-je, enfant paresseux, jeté là mes pinceaux, 
Et pris pour vous fixer le crayon du poète, 
Beaux reves, obsesseurs de mon ime inquiète, 
Doux fantames bercés dans les bras du désir, 
Formes que la parole en vain cherche à saisir? 
Pourquoi, lassé trop tot dans une heure de doute, 
l G. Matoré affume que Mme Kalergis, femme du ministre de France en Grèce sous 
Louis-Philippe, a inspiré Gautier (cf. Th. Gautier, Emaux et COII'Iies, éd. I. Pommier-
0. Matoré, Genève, Droz, 1947, "Notes et variantes", p. 145; cf. aussi Emaux et 
Camées, éd. A. Boschot, Paris, Gamier, s.d., "Notes", p. 325). 
2 Th. GAUTIER, Souvenirs romantiques, 6d. A. Boschot, Paris, Garnier, 1929, 
"Le Petit Cénacle", p. 27. Les Souvenirs parurent en 1872 dans le journal "Le Bien 
Public" sous le titre d'Histoire du Romantisme. Pour l'approfondissement de cette 
"immixtion" chez Gautier cf. Théophile Gautier. L'art et l'artiste, Actes du Colloque 
intemational de Montpellier (1982), pubi. par la Société Théophile Gautier, 
Université Pau} Valéry, Montpellier, 1983, 2 v.; Théophile Gautier et la musique, 
Actes du Colloque international, Montpellier 2, 3, 4 juillet 1986, Bulletin de la 
Société Théophile Gautier, n° 8, 1986. 
3 R. SCHUMANN, La musica romantica, 6d. L. Ronga, Torino, Einaudi, 1978, 
p.l8. 
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Peinture bien-aimée, ai-je quitté ta route? 
Que peuvent tous nos vers pour rendre la beauté, 
Que peuvent de vains mots sans dessin arreté, 
Et l'épithète creuse et la rime incolore? 
Ahi combien je regrette et comme je déplore 
De ne plus etre peintre, en te voyant ainsi 
A M osé, dans ta loge, o Julia Grisi! 4 
De meme Vigny 5; aux moments de découragement les poètes vantent la 
supériorité de la peinture, de la musique 6, et Eugène Delacroix lui-meme 
témoigne de cette tendance: "J'ai entendu dire à un des plus illustres écrivains de 
ce temps-ci que, durant un voyage fort intéressant en Allemagne, il avait fait de 
grands efforts pour fixer sur le papier, mais avec des lettres et des mots, ces 
instruments ordinairement dociles de sa pensée, l'aspect, la couleur et meme la 
poésie des lieux [ ... ].Il m'a confessé qu'il n'avait pas tardé à se dégoiìter de cette 
besogne stérile, plus propre, suivant moi, à altérer les souvenirs qu'à les faire 
renaitre" 1. 
Quand Gautier loue Hoffmann, c'est parce qu'il reconnait en lui "un des 
écrivains les plus habiles à saisir la physionomie des choses et à donner les 
apparences de la réalité aux créations !es plus invraisemblables. Peintre, poète et 
musicien, il saisit tout sous son triple aspect, !es sons, les couleurs et les 
4 Th. GAUTIER, La Diva, in Poésies complètes, Paris, Bibl. Charpentier, 
Fasquelle éd., 1922, 2 t; t. I, p. 229. 
5 Cf. A. de VIGNY, Mémoires inédits. Fragments et projets, éd. J. Sangnier, 
Paris, Gallimard, 1958, p. 163; Servitude et grandeur militaires, in CEuvres 
complètes, éd. F. Baldensperger, Paris, Conard, 1914, p. 93. 
6 Cf. quant à la musique E. FUBINI, L'estetica musicale dal Settecento a oggi, 
Torino, Einaudi, 1968, 5e éd .; et sur le rapport peinture-littérature cf. L. 
HAUTECOEUR, Littérature et peinture en France du XVIIe au XXe siècle, 2ème éd., 
Paris, Colin, 1963; cf. notamment p. 189 où Hautecoeur rappelle que "Whistler avait 
envoyé au Salon de 1863 une Jeune fille en blanc" et que "Pau! Mantz l'appela une 
symphonie en blanc, par allusion à la pièce" de Gautier. "Le titre fut repris par 
Whistler, qui, désormais, composa des symphonies". 
7 E. DELACROIX, De /'enseignement du dessin, "Revue des Deux-Mondes", 15 
sept. 1850, in CEuvres littéraires, Paris, Crès, 1923, 2 v.; v. I. p. 13. Cf. aussi son 
Journal, éd. Vaudoyer-Joubin, Paris, Plon, 1960, 3 v.; v. I 1822, p. 17; 1824, p. 50; 
v. II 1853, p. 99; 1854, p. 159; v. III 1859, p. 233. Il est intéressant de souligner 
que Baudelaire reconnait à Delacroix le mérite d.'etre "harmoniste". "[ ... ] déploya-t-on 
jamais en aucun temps une plus grande coquetterie musicale? [ ... ] Fit-on jamais 
chanter sur une toile de plus capricieuses mélodies?" (Ch. BAUDELAIRE, Salon de 
1845, in CEuvres complètes, éd. C. Pichois, Paris, "Bibl. de la Pléiade", 1976, 2 t.; t. 
Il, pp. 354, 357). Cf. aussi Les jleurs du mal, Les Phares, "Spleen et ldéal", t. I, p. 
14. 
Sur la Symphonie en blanc majeur de Theophi/e Gautier 163 
sentiments" 8. Il aspire lui aussi à atteindre ce but. Emaux et Camées sont une 
réponse à cette quete. Le poète maitrise la parole, il la cisèle. Il est à la fois 
poète, sculpteur, musicien, orfèvre, peintre. La parole est sentiment, couleur, 
sensation. Les correspondances surgissent. 
"Manier savamment une langue, - affirme Baudelaire au sujet de l'auteur 
du Capitaine Fracasse . c'est pratiquer une espèce de sorcellerie 
évocatoire. C'est alors que la couleur parle, comme une voix profonde 
et vibrante; que !es monuments se dressent et font saillie sur l'espace 
profond; que !es animaux et !es plantes, représentants du laid et du mal, 
articulent leur grimace non équivoque; que le parfum provoque la 
pensée et le souvenir corrcspondants; que la passion murmure ou rugit 
son langagc éternellement semblable" 9. 
De la Symphonie en blanc majeur comme d'ailleurs de tout le recueil 
d'Emaux et Camées don t elle fait partie, se dégagent ces idées fondamentales sur 
l'art et la poésie que Gautier avait déjà ébauchées dans la célèbre préface de 
Mademoisel/e de Maupin, où, tout en étant conditionné parla polémique contre 
les critiques et l es joumalistes 1 O et par la cinglante ironie qui s'ensuit, il pose 
les bases de cette poétique qu'on appellera plus tard de l"'Art pour l'Art". 
Si sous Louis-Philippe la mentalité utilitaire envahit meme le domaine de 
l'art, si l es critiques saint-simoniens, l es "phalanstériens", l es journalistes 
"moraux" et "progressifs" jugent d'une oeuvre d'après son utilité, Gautier 
souligne son opposition. Dans un crescendo d'exemples visant à démontrer la 
relativité du mot en vogue il arri ve à la célèbre déclaration: "Il n'y a de vraiment 
beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui est utile est laid; car c'est 
I'expression de quelque besoin; et ceux de l'homme sont ignobles et dégoiìtans, 
comme sa pauvre et infirme nature. 
L'endroit le plus utile dans une maison, ce sont les latrines" 11. L'art est 
donc beau parce qu'il est inutile 12. Gautier véhicule ainsi, contrairement à 
Hugo età Lamartine, une image d'Artiste et une définition de l'Art tout à fait 
antithétiques à la société des "philistins". 
8 Th. GAUTIER, Souvenirs de théiìtre. d'art et de critique, Paris, Charpentier, 
1904, "Les contes d'Hoffmann", p. 43. 
9 Ch. BAUDELAIRE, Théophile Gautier l, "Critique Iittéraire", in (Euvres ... , cit.; 
t. II, p. 118. 
10 Cf. G. MATORE, "lntroduction" à La préface de Mademoiselle de Maupin, 
Genève, Droz, 1946, pp. XLIII, LIII-LX. 
11 Th. GAUTIER, La préface de Mademoiselle de Maupin, éd. G. Matoré, cit., 
lignes 908-913, pp. 31-32. 
12 Cf. aussi "Préface" d'Aibertus. 
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"Développer librement tous les caprices de la pensée, écrira-t-il en 
1872 pour synthétiser les idéaux des jeunes sous la Monarchie de 
juillet, dussent-ils choquer le gout, les convenances et }es règles; hair 
et repousser autant que possible ce qu'Horace appelait le profane 
vulgaire, et ce que les rapins moustachus et chevelus nomment 
épiciers, philistins ou bourgeois; célébrer l'amour avec une ardeur à 
bruler le papier, le poser comme seui but et seui moyen de bonheur, 
sanctifier et déifier l'Art regardé comme second créateur: telles sont }es 
données du prograrnme que chacun essaye de réaliser selon ses forces, 
l'idéal et les postulations secrètes de la jeunesse romantique" 13. 
L'art et l'artiste, justement parce qu'au-dehors des normes qui régissent le 
monde bourgeois, existent par eux-memes. lndépendance et incontamination 
sont le gage de leur diversité. Il ne peut y avoir de mission sociale pour le poète 
sous peine de mort de l'art. Mais l'antagonisme de Gautier envers la société 
"boutiquière" s'épuise complètement sur le pian théorique. Au niveau lexical, 
dans la virulence de certains mots, dans le refus d'euphémismes hypocrites et 
inutiles; au niveau technique dans l'attention presque exaspérée de la forme 
jusqu'à la codification finale de L'Art dans Emaux et Camées dont les ressorts 
sont manifestement le désengagement et le culte de la beauté. Comment se situe 
la Symphonie e n blanc majeur par rapport à ces deux principes? 
La Symphonie, parue pour la première fois dans la "Revue des Deux-
Mondes" le 15 janvier 1849, est la sixième composition dans l'édition des 
Emaux de 1852 et dans les suivantes. Elle est formée de 18 quatrains 
d'octosyllabes 14 à rimes croisées - rime et mètre, du reste, de tout le recueil -. 
De leur col blanc courbant }es lignes 
On voit dans !es contes du Nord, 
Sur le vieux Rhin, des femmes-cygnes 
N ager en chantant près du bord, 
Ou, suspendant à quelque branche 
Le plumage qui }es revet, 
Faire luire leur peau plus bianche 
Que la neige de leur duvet. 
La première strophe repropose la problématique du titre, l'intersection du 
son, de la couleur et de la parole; il y a franchissement des limites de l'écriture 
par des références visuelles et musicales (les lignes, on voit dans les contes, des 
femmes-cygnes dont il faut relever l'homophonie avec signes, chantant). On 
13 Th. GAUTIER, Souvenirs romantiques, cit., "Philotée O'Neddy", pp. 62-63. 
14 Cf. à ce sujet C. SCOTI, "The octosyllable, rhythmicity and syllabic 
position. Gautier's "Emaux et camées"", in A question of syllables. Essays in 
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repère en m eme temps du v .l au v .8 une anthropomorphisation systématique 
(col blanc, peau bianche, nager en chantant, suspendant) qui renforce l'image des 
femmes-cygnes. Cet accouplement 15 et l'union des deux strophes par le 
masculin et le féminin de J'adjectif "blanc", mis en relief, entre autres, par 
l'allitération [li] qui revient ici 8 fois (courbaru, dans, m chantant, susprndant, 
branche), font pressentir une naissance, une fécondation: c'est la descente d'une 
de ces femmes-(cygnes). 
De ces femmes il en est une, 
Qui chez nous descend quelquefois, 
Bianche comme le clair de lune 
Sur !es glaciers dans !es cieux froids; 
Conviant la vue enivrée 
De sa boréale fraicheur 
A des régals de chair nacrée, 
A des débauches de blancheur! 
La vision est pleine de sensualité (enivrée, régals, chair, débauches), mais 
cette sensualité est estompée parla note primordiale de froid. L'apparition de la 
femme est toujours liée aux paysages polaires que la donnée spatiale du 2e vers 
signalait déjà. La femme-cygne est ici femme-paysage, une transformation qui 
va s'accomplir définitivement: 
Son sein, neige moulée en globe, 
Contre les camélias blancs 
Et le blanc satin de sa robe 
Soutient des combats insolents . 
Dans ces grandes batailles blanches, 
Satins et fleurs ont le dessous, 
Et, sans demander Jeurs revanches, 
Jaunissent comme des jaloux . 
Sur les blancheurs de son épaule, 
Paros au grain éblouissant, 
Comme dans une nuit du pòle, 
Un givre invisible descend. 
La description du sein suggère une idée impétueuse de vie, mais c'est une 
vitalité condamnée à disparaitre et don t la victoire est éphémère. Les tableaux de 
dissipation (débauches, v. 16), de violence (combats insolents, v. 20) et de 
15 Cf. à ce su jet J. CHEV ALI ER-A. GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, 
Paris, Seghers, 1973, 4 t.; t. Il, pp. 161-165, s.a. CYGNE. 
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vieillesse (jaunissent, v. 24) trouvent leur inévitable apogée dans la strophe 7 
(vv. 25-28) et otent de l'éclat à l'initiale promesse de vie. La descente de la 
femme, si rare, si précieuse, si ardemment désirée coincide en fait avec la non-
vie (v. 28). Son état d'hibernation, d'immobilité est semblable à la mort, et c'est 
aussi, paradoxe supreme, la tentati ve de préserver ce corps de la décomposition. 
Le substantif "blancheur(s)" (vv. 16, 25) interrompt la séquence de l'adjectif 
"blanc(s)", "blanche(s)" (vv. l, 7, 11, 18, 19, 21) présent dans chaque strophe, 
au moment où il faut faire ressortir l'idée qui, pour paraphraser Gautier, doit 
toujours s'accompagner de la "forme" et qui entraine ici la manifestation de 
l'événement centrai (strophe 7 vv. 25-28). Et c'est toujours le concept de "blanc" 
qui déclenche une série de questions sur la nature de cette femme, tandis que 
l'emploi du passé composé marque un écart ultérieur par rapport aux strophes 
précédentes, rythmées par le présent: 
De quel mica de neige vicrge, 
De quelle moelle de roscau, 
De quelle hostie et de quel cierge 
A-t-on fait le blanc de sa peau? 
Les interrogatifs obsédants éLablissent un lien ambigu entre le sacré (vierge, 
hostie, cierge) et le profane (peau), le fragile, le provisoire et le résistant (roseau, 
neige/mica) que l'oxymoron mica de neige rend encore plus frappant. 
Des réponses hypothétiques parcourent bien 7 strophes où, encore une fois, à 
coté du solide, des notes de fragilité, de froideur et de mort obscurcissent la 
lumière du blanc qui occupe presquc chaque ligne: 
A-t-on pris la goutte lactée 
Tachant l'azur du ciel d'hiver, 
Le lis à la pulpe argentéc, 
36 La bianche écume de la mcr; 
Le marbre blanc, chair froide et pale, 
Où vivent !es divinités; 
L'argent mat, la laiteuse opale 
40 Qu'irisent de vagues clartés; 
L'ivoire, où ses mains ont des ailes, 
Et, comme des papillons blancs, . 
Sur la pointe des notes freles 
44 Suspendent leurs baisers tremblants; 
L'hermine vierge de souillure, 
Qui, pour abriter leurs frissons, 
Ouate de sa bianche fourrure 
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Le vif-argent aux fleurs fantasques 
Dont !es vitraux sont ramagés; 
Les blanches dentelles des vasques, 
Pleurs de l'ondine en l'air figés; 
L'aubépine de mai qui plie 
Sous Ies blancs frimas de ses tleurs; 
L'albatre où la mélancolie 
Aime à retrouver ses paleurs; 
Le duvet blanc de la colombe, 
Neigeant sur !es toits du manoir, 
Et la stalactite qui tombe, 
Larme bianche de l'antre noir? 
L'expansion du blanc et l'explosion de lumière (lactée, lis, argentée, bianche, 
blanc, argent, laiteuse, clartés, ivoire, blancs, hermine, "ouate" - meme s'il 
s'agit ici du verbe, v. 47 - , bianche, vif-argent, vitraux, blanches, aubépine, 
blancs, albàtre, blanc, "neigeant", bianche) ont leur contrepartie (tachant, froide, 
pale, mat, vagues, freles, tremblants, frissons, pleurs, "plie", frimas, 
mélancolie, pàleurs, (ma)noir, "tombe" - le verbe est fortement indicateur de la 
tombe-mort-ténèbres 16 -, noir). La mort pèse sur cet univers apparemment si 
plein de vie et de mouvement. Cette contradiction ressort avec force dans 
l'"argent-mat" (v. 39) et le "vif-argent" (v. 49). L'adjectif "mat" rappelle la mort 
non seulement au niveau graphique m/t, mais au niveau meme du sens et pour 
l'acception que ce mot prend dans le jeu d es échecs, mat=mort ( du roi) 17. 
Sur le pian formelle subtil réseau des genres masculin-féminin et des rimes 
féminine-masculine continue à évoquer l'image de la femme-cygne qui par 
métonymie suscite l'idée de la beauté et du poète aux prises avec cette beauté, et 
donc avec la poésie. "L'hermine vierge de souillure" défend et protège du 
matérialisme, des laideurs du monde extérieur "les épaules" de la femme et les 
"blasons" (v. 48) du poète-roi-seigneur du "manoir" (v. 58) (les "blasons", au-
delà du sens héraldique, désignant aussi dans le domaine littéraire des pièces 
composées de petits vers à rimes plates). 
Mais cette "femme" énigmatique échappe toujours à la "possession" (cf. v. 
60), à la connaissance. Au mystère de son essence s'ajoutent ceux de son origine 
et de son identité: 
16 Le verbe rime d'ailleurs avec le substantif dans différents poèmes d'Emaux et 
Camées; nous citons au hasard, La source, vv. 25 et 27, p. 72; Bitchers et tombeaux, 
vv. 5 et 7, p. 73; Dernier voeu, vv . 13 et 15, p. 124. 
17 Mot d'origine arabe dans la loc. chtlh mat. Cf. Lexis, Paris, Larousse, 1977, 
s.a. l. MAT, p. 1066. 
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Des Groenlands et des Norvèges 
Vient-elle avec Séraphita? 
Est-ce la Madone des neiges, 
64 Un sphinx blanc que l'hiver sculpta, 
Sphinx enterré par l'avalanche, 
Gardien des glaciers étoilés, 
Et qui, sous sa poitrine bianche, 
68 Cache de blancs secrets gelés? 
72 
Sacré et profane, religion et mythe s'entremelent. Tous les thèmes chers à 
Gautier convergent: femme, androgyne, destin, chimère, reve, spiritualisme. Les 
"glaciers étoilés", dont le "Sphinx enterré par l'avalanche" (v. 65) est peut-etre le 
gardien, renvoient aux "glaciers dans les cieux froids" du v. 12 et qui par le "clair 
de lune" rappellent la blancheur de la femme qui descend. Ces glaciers ont-ils 
enfin capturé les étoiles, leur lumière, leur vie, parvenant ainsi à les préserver? 
Le dilemme reste, les mystères ne peuvent avoir de réponses. Mystère de la vie, 
de la mort, de la beauté, de la poésie, de l'art. 
Le poème se termine par une exhortation à compre "cette implacable 
blancheur" par un ton "rose", symbole de la régénération 18: 
Sous la giace où calme il repose, 
Oh! qui pourra fondre ce coeur! 
Oh! qui pourra mettre un ton rose 
Dans cette implacable blancheur! 
De l'anaphore jaillit le souhait qui domine également dans Coquetterie 
posthume, composition placée comme une suite idéale après la Symphonie. Là 
aussi un désir de "Rester étemellement rose" (v. 7, p. 24) dans la "bière close" 
(v. 5), de se faire draper dans les plis blancs" (v. 10) d'une robe de mousseline. 
Le rose, c'est la vie après la mort, c'est la beauté et l'immortalité créées 
artificiellement. Le poète a-t-il le pouvoir de vaincre la mort? Sa quete par 
l'artifice ne l'expose-t-elle pas, au contraire, au danger de l'impuissance et au 
risque de se laisser détoumer par la seule forme, par le colte excessif de la 
beauté? 
Il est hors de doute que Gautier a toujours soutenu qu'idée et forme sont une 
seule entité, que le poète ne doit pas etre un Narcisse qui s'égare dans la stérile 
contemplation de sa propre image: "La grande erreur des adversaires de la doctrine 
de l'art pour l'art [ ... ],c'est de croire que la forme peut etre indépendante de l'idéf; 
la forme ne peut se produire sans idée, et l'idée sans forme. Les formes de l'art rle 
sont pas des papillotes destinées à envelopper des dragées plus ou moins amères 
18 Cf. J. CHEV ALIER-A. GHEERBRANT, Dictionnaire ... , cit., t. IV, pp. 114-
115, s.a. ROSE. 
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de morale et de philosophie, et leur chercher une utilité autre que la beauté, c'est 
montrer un esprit fermé à tous les souffles supérieurs et incapable de vues 
générales. 
Est-ce à dire pour cela que l'art doive se renfermer dans un indifférentisme de 
parti pris, dans un détachement glacial de toute chose vivace et contemporaine, 
pour n'admirer, Narcisse idéal, que sa propre réflexion dans l'eau [ ... ]? Non, un 
artiste avant tout est un homme; il peut refléter dans son oeuvre [ ... ] les amours, 
les haines, les passions, les croyances et les préjugés de son temps, à la 
condition que l'art sacré sera toujours pour lui le but et non le moyen" 19. 
Le refus de dépendance, le besoin d'idéal expriment une opposition à une 
société qui vise à l'argent et à l'accumulation. Le blanc devient le symbole de 
cette attitude. Le blanc, c'est le désengagement, l'aspiration à la pureté, à la non-
contamination. Le poète disperse ses énergies à l'intérieur de ce microcosme 
qu'est l'oeuvre poétique. Il concentre ses efforts dans la création d'un "réel" 
artistique. Quand Gautier admire le mime ou la danseuse, c'est parce que leur 
agilité confère à la condition "corporelle et charnelle" "un rayonnement 
glorieux"20. Le poète, lui aussi, recrée par la parole un monde aérien et 
incontaminé, un monde de beauté: 
Toi, forme immortelle, remonte 
Dans la fiamme aux sources du beau, 
Sans que ton argile ait la honte 
Et !es misères du tombeau! 21. 
La poésie est belle comme la main d'Aspasie ou de Cléopatre, la poésie est 
bianche: 
Chez un sculpteur, moulée en platre, 
J'ai vu l'autre jour une main 
D'Aspasie ou de Cléopatre, 
Pur fragment d'un chef-d'oeuvre humain; 
Sous le baiser neigeux saisie 
Comme un lis par l'aube argenté, 
Comme une bianche poésie 
S'épanouissait sa beauté 22. 
19 Th. GAUTlER, "Du beau dans l'art", in L'art moderne, Paris, Uvy, 1856, pp. 
151-152. 
20 J. STAROBINSKI, Portrait de l'artiste en saltimbanque, Genève, Skira, 1970, 
p. 32. 
21 Th. GAUTIER, Buchers et tombeaux, in Emaux et Camées, cit., p. 77. 
22 Ibidem, Etudes de mains I Jmpéria, p. 11. Pour la lecture de la deuxième partie 
II Lacenaire cf. S. MURPHY, ""Alas, poor Lacenaire ... " (dissection manchote d'un 
poème de Gautier)", in Il Confronto letterario, n° 11, 1989, pp. 21-32. 
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Une main, une "bianche poésie" qui donne libre cours à l'imagination; la 
main "momifiée" de Lacenaire, l'assassin, fai t naitre par contre du dégoiìt. "Vrai. 
meurtrier" et "faux poète" Lacenaire n'est porteur que de mort. La fascination que 
sa main exerce est maléfique, elle contraint à l'immobilité alors que l'art, c'est 
l'envol, le mouvement. 
Immobilité et mouvement, données si fréquentes chez Gautier, caractérisent 
aussi un célèbre sonnet de Mallarmé Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. 
De ce sonnet, pour la lecture duquel nous renvoyons aux interprètes les plus 
autorisés 23, nous ne retenons que ces deux valeurs et nous nous poussons 
m~me plus loin en les réduisant à la dichotomie vie-mort. Une dichotomie qui 
préside à la fois au poème mallarméen età la Symphonie. 
Le blanc, Thibaudet nous le rappelle, c'est la "couleur préférée de Mallarmé", 
il est "à la fois synthèse, pour l'oeil, des couleurs, et, pour le peintre, leur 
absence. Sans doute il gofite dans le blanc cette figure de l'Absence qui piane sur 
toute sa poésie, ce symbole de la couleur qui se tait, de la virtualité frémissante, 
du silence posé" 24. 
On peut bien parler, comme le fait S. Agosti, de "reminiscenza" de la 
Symphonie chez Mallarmé 25, mais c'est dans celle-ci et dans le sonnet en 
question que l'on peut saisir une identité plus profonde qui dépasse la présence de 
la couleur bianche 26. 
Les deux compositions sont un testament d'où se dégage leur réflexion sur le 
statut de l'art, l'essence m~me de leur conception de la poésie et une m~me 
obsédante volonté: "di significazione totale del linguaggio" 27 chez Mallarmé; 
de pureté et de préservation de la beauté par l'art chez Gautier. 
La poésie est "goutte de lumière dans un diamant, des mots rayonnants, le 
rythme et la musique des mots. ça ne prouve rien, ça ne raconte rien, une goutte 
de lumière!" 28. Le blanc, c'est la lumière, c'est la poésie et la beauté, mais c'est 
aussi la mort. "Le squelette était invisible/ Au temps heureux de l'Art pai'en;/ 
23 A. THIBAUDET, La poésie de Stéphane Mallarmé, Paris, Gallimard, 1926, pp. 
250-251; E. NOULET, Vingt poèmes de Stéphane Mallarmé, Paris-Genève, Minard-
Droz, 1967, pp. 131-144; S. AGOSTI, Il cigno di Mallarmé, Roma, Silva, 1969; cf. 
aussi St. MALLARME, CEuvres choisies, éd. L. de Nardis, Roma, Signorelli, 1957, p. 
77; L. AUSTIN, "Mallarmé and Gautier. New light on "Toast funèbre'"' in, Poetic 
principles and practice occasionai papers on Baudelaire., Mallarmé and Valéry, 
Cambridge, University Press, 1987, pp. l 06-120. 
24 A. THffiAUDET, op. cit., p. 193. 
25 S. AGOSTI, Il cigno ... , cit., p. 29. 
26 Cf. I. DUCHESNE-GUILLEMIN, "Au sujet du "Divin Cygne"", in Mercure de 
France, sept. 1948, pp. 62-68. 
27 S. AGOSTI, Il testo poetico, Milano, Rizzoli, 1972, p. 119. 
28 E. et J. GONCOURT, Journal. Mémoires de la vie littéraire, Monaco, Ed. de 
l'imprimerie nationale, 1956, XXII t.; t. VI, p. 81, Année 1863, 22 juin. 
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L'homme, sous la forme sensiblej Content du beau, ne cherchait rien" 29. Mais 
au moment où Pan meurt "L'ombre s'étend.- Comme sur un drap noirj Sur la 
tristesse immense et sombre/ Le blanc squelette se fait voir" 30. 
La Symphonie en blanc majeur, comme le recueil d'Emaux et Camées, 
contient toutes les contradicitions qui hantent Gautier: vie et mort, ombre et 
lumière, mortalité et immortalité, décomposition et préservation, résistance et 
fragilité, sensualité et spiritualisme. Elle recèle l'énigme, jamais résolue mais 
toujours affrontée par le poète, de l'art, de la beauté et de la mort ici réunis. 
L'artiste capte çà et là la beauté d'une peau, d'une main, d'une épaule, d'un sein, 
d'une chair, mais l'angoisse de la mort qui guette ce corps le pousse à en 
préserver la beauté par l'art. 
Est-ce un véritable triomphe sur la mort? L'oeuvre d'art à la fois "colma di 
vita" et "fissata in forme eterne" 31 est-elle réalisable? C'est cette inquiétude et 
cette peur qui percent de la Symphonie. 
"Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce que dit un auteur -
affirme Gautier dans Spirite -: on doit faire la part des systèmes 
philosophiques ou littéraires, des affectations à la mode en ce 
moment-là, des imitations admiratives et de tout ce qui peut modifier 
les formes extérieures d'un écrivain. Mais, sous tous ces déguisements, 
la vraie attitude de l'àme fini t par se révéler pour qui sait lire; la sincère 
pensée est souvent entre les lignes, et le secret du poète, qu'il ne veut 
pas toujours livrer à la foule, se devine à la longue; l'un après l'autre 
les voiles tombent et !es mots des énigmes se découvrent" 32. 
Relire le recueil des Emaux et Camées, c'est voir tomber le masque de 
l'impassibilité et le mythe du "détachement glacial". Gautier est un artiste 
beaucoup plus complexe 33. "Il culto della bellezza nasce" chez lui "dalla 
fascinazione inquieta del corpo femminile. E' la trepidazione per la sua fragilità 
che lo allontana in sfere d'artificio" 34. Le culte de la forme- l'artifice étant le 
29Th. GAUTIER, Buchers et tombeaux, in Emaux et Camées, cit., p. 73. 
30 /vi, p. 75. 
31 C. PASI, Il sogno della materia. Saggio su Théophile Gautier, Roma, Bulzoni, 
1972, p. 179; cf. aussi du m eme au teur Gaut ier o il fantastico volontario, Roma, 
Bulzoni, 1974; "Le fantastique archéologique de Gautier" in Théophile Gautier et la 
narration, Actes du Colloque Théophile Gautier, Bagni di Lucca, 29-30 juin 1984, 
pubi. par la Société Th. G., pp. 83-92. 
32Th. GAUTIER, Spirite, éd. M. Eigeldinger, Paris, Nizet, 1970, pp. 117-118. 
33 Cf. à ce sujet tout le suggestif essai de C. PASI, Il sogno ... , cit. 
34 C. PASI, Il sogno ... , cit., p. 13. 
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gage d'une sur-vie - et le désengagement - la quete de la Beauté, du "blanc 
idéal"35 n'admettant aucun autre intéret - s'ensuivent. 
35 Th. GAUTIER, Sonnet, in Poésies complètes, cit., t. II, p. 274; "J'aimais 
autrefois la forme pai'enne;/ Je m'étais créé, fou d'antiquité,/ Un blanc idéal de marbre 
sculpté/ D'hétai're grecque ou milésienne" (1870). 
ALCUNI CONTRIBUTI DELLA LINGUISTICA ALLA 
QUESTIONE FONOSIMBOLICA 
l. Aspetti teorici 
1.1 Premessa 
Gabriella di Mauro Battilana 
In un ampio lavoro d'insieme a carattere interdisciplinare, Dogana (1988) ha 
raccolto le ragioni per pronunciarsi in favore dell'esistenza o meno del 
simbolismo fonetico. In termini assai generali, si intende per simbolismo 
fonetico quell'ipotesi di lavoro che afferma l'esistenza di una motivazione 
naturale a legare l'aspetto acustico di una parola al suo contenuto significativo e, 
soprattutto, evocativo. 
Si deve certo a un'intuizione positiva dell'autore (Dogana, 1988, pag.IS) 
l'aver compreso come i casi di fonosimbolismo trovino il loro approccio 
preferenziale proprio in quelle aree di confine tra disciplina e disciplina, in cui il 
dialogo scientifico si può fare più vivace, data la potenziale condivisione dei 
problemi. In tal senso, interventi globali come il libro di Dogana risultano assai 
utili e salutari, di fronte alla eccessiva specializzazione e alla relativa 
frammentazione dell'orizzonte cognitivo, con la conseguente dispersione del 
sapere entro canali che, spesso, rischiano di non comunicare fra loro (Dogana, 
1988, pag.289). 
Senonché, proprio in forza dell'aspirazione ad una completezza esaustiva, nel 
libro talora si finisce per presentare il materiale in modo disomogeneo. Ciò 
sembra avvenire, essenzialmente, nei punti in cui il discorso, che Dogana 
conduce con un'impostazione di carattere filosofico e psicologico, giunge 
all'intersezione necessaria con aree che sono di tradizionale pertinenza linguistica 
(Dogana,1988,pagg.ll-13, 112-113 e283-284). 
Per tale motivo, mi è parso opportuno prendere in esame il problema, 
ripensandolo nei termini di una distinzione più chiara tra le acquisizioni mutuate 
dalla psicologia sperimentale e/o dalla riflessione filosofica da un lato e quei dati 
invece che possono provenire da un approccio linguistico. Lo scopo di questo 
intervento è mostrare che ogni approccio interdisciplinare, che si presenti 
problematico nei termini in cui l'autore imposta la questione, va preceduto da 
una nitida e precisa puntualizzazione delle competenze di ciascuna disciplina. Per 
quanto ovvio e scontato ciò possa sembrare, sarà pertanto utile distinguere: 
a) che tipo di fenomeni si vuole indagare; 
b) sotto quale profilo, ossia da quali punti di vista (psicologico e/o filosofico 
e/o linguistico); 
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c) a che titolo, infine, se di marginalità o di centralità in rapporto agli 
obbiettivi della disciplina chiamata in causa. 
Per questa via, si potrà garantire che le singole differenti modalità di 
approccio al problema dispieghino pienamente le loro potenzialità risolutive, 
piuttosto che produrre pregiudizi che ostacolano la ricerca. Sarà così possibile 
vagliare in modo chiaro e approfondito a quali condizioni si possa oggi 
raggiungere una sintesi tra gli apporti delle diverse discipline, distinguendo 
altresì i fatti concretamente accertati e/o accertabili dalle pure ipotesi di lavoro 
(cfr. par. 3). 
Seguendo al contrario una via che defletta da un rigoroso rispetto della 
pertinenza di campo, problemi che per se stessi sono essenzialmente banali 
rischiano di apparire inutilmente complicati, quando non addirittura insolubili. 
Sulla base di tale premessa, la presente ricerca si articolerà in due parti: 
a) la prima, di taglio nettamente teorico, mira a chiarificare i confini entro i 
quali sia consentito al linguista affrontare con pieno titolo lo studio dei 
fenomeni fonosimbolici; nel corso di questa fase vengono dibattuti taluni aspetti 
della questione in base appunto alla loro pertinenza linguistica (par. 2.1); tali 
riflessioni preliminari hanno reso possibile isolare un aspetto, a proposito del 
quale è stato condotto un esperimento, che verrà discusso nella successiva parte 
dell'articolo; 
b) la seconda sezione si presenta di carattere anche in parte pratico, volta 
com'è a comunicare un esperimento relativo ad un particolare aspetto del 
fonosimbolismo, che interseca aree di pertinenza della psicologia e della 
linguistica; si discuterannno le condizioni di . validità dell'esperienza affrontata, 
gli apporti positivi forniti e i limiti intrinseci a questa particolare forma di 
ricerca (parr. 2.2 e 2.3), nonché il contributo che un orientamento linguistico 
può, in termini generali, fornire al dibattito filosofico sul fonosimbolismo 
(par. 3). 
1.2 Approccio gestaltico e approccio linguistico 
Dopo aver esposto con molta obbiettività ed ampia competenza bibliografica 
le ragioni pro e contro il fonosimbolismo, Dogana (1988, pagg. 111-113) ne 
classifica i possibili piani di manifestazione. Egli presenta quindi 
l'interpretazione gestaltica, accreditata dalla moderna psicologia sperimentale, per 
cui le caratteristiche espressive (e dunque, nel nostro caso, fonosimboliche) 
riferite agli oggetti della realtà risulterebbero strutturalmente isomorfiche 
rispetto agli oggetti stessi (Dogana, 1988, pagg. 121-123, pag. 284). 
Ora, proprio a causa di questo suo interesse per il mondo esterno, l'approccio 
gestaltico indaga una realtà notoriamente estranea al campo della linguistica 
moderna, come si cercherà di commentare più diffusamente oltre (par. 1.3). Va 
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del resto precisato che non sempre le ricerche vengono effettuate da esperti, sulla 
cui formazione gli interessi centrali della moderna linguistica, ancorché ben noti, 
abbiano esercitato un influsso più che marginale: per una eccezione assai recente 
in tal senso si veda, ad esempio, Crevatin-Fabbro, 1992. 
In termini generali, si può dire che l'approccio alla questione fonosimbolica 
si presti alla discussione da un duplice punto di vista. Da una parte, il dibattito 
di matrice filosofica prosegue nell'alveo tracciato dall'antica ipotesi discussa da 
Platone nel Crati/o, se le origini del linguaggio umano possano ascriversi ad 
una sorta di imitazione empatica degli oggetti appartenenti al mondo naturale 
(physei) ovvero all'istituzione convenzionale ad opera della società umana 
(thesei). D'altra parte, nel secolo in corso si sono susseguiti numerosi studi 
sperimentali circa gli aspetti psicologici e psico-motori del problema. Tali studi 
hanno dimostrato un'incidenza statistica assai significativa del fenomeno presso 
soggetti di madrelingua diversa e di età variabile. Sicché un esame globale 
sembra davvero avvalorare la presenza, in molte forme linguistiche, di fattori 
imputabili a processi fonosimbolici motivanti e quindi non convenzionali o, per 
essere più precisi, assoggettati alla convenzione in maniera soltanto parziale. 
Siffatte comparse non risultano certo investire la totalità del fenomeno lingua; 
nondimeno esse si registrano in taluni procedimenti designativi che sono stati 
tipizzati con una certa coerenza e si manifestano con costanza relativa: si vedano 
in proposito i numerosi e ben documentati specchietti che Dogana, 1988, adduce 
in pratica per tutta l'estensione del libro (ad es. alle pagg. 216-222). 
D'altro canto, Dogana (1988, pagg. 10-11) non ha difficoltà a riconoscere che 
le obiezioni più serie contro la funzione motivante, che verrebbe svolta dai 
fenomeni fonosimbolici, provengono pur sempre dalla linguistica. 
Seguendo un'impostazione di matrice saussuriana, si tende infatti a negare o, 
quanto meno, a considerare con grande diffidenza, ogni rapporto di motivazione 
tra il piano linguistico delle parole, o monemi, e il piano extra-linguistico degli 
oggetti, o referenti. Nel primo, a livello di monemi, si attua l'unione tra un 
significante, di natura fonica e convenzionale, ed un significato, scelto parimenti 
ad arbitrio tra le categorie cognitive elaborate da una cultura determinata. Il 
concetto stesso di segno, ossia un qualchecosa che compare in luogo di qualcosa 
d'altro, presuppone di per sé una divaricazione, una estraneità reciproca e totale 
tra la classe dei segni linguistici e quella dei referenti da essi denotati. Questo 
costituisce il motivo essenziale per cui, nell'approccio linguistico, non si suole 
ammettere che una qualche qualità si possa irradiare dal mondo esterno in 
direzione del segno: il segno linguistico non si potrebbe dunque concepire, a 
rigore, come influenzato né influenzabile da motivazioni provenienti dal mondo 
affatto allotrio degli oggetti designati. 
Secondo l'impostazione linguistica tradizionale, pertanto, lo studio della 
significatività non può assolutamente debordare dalla sfera della convenzione. La 
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significatività stessa resta anzi confinata entro i limiti rigidi e invalicabili della 
langue, ossia di quel sistema di segni, di quel codice, che, per consentire la 
comunicazione, deve presentarsi necessariamente convenzionale, in quanto, in 
ultima analisi, immotivato. È questa la ragione per cui il mondo extra-
linguistico degli oggetti, che vengono designati appunto tramite la relazione tra 
significante e significato, non gode in genere, da parte dei linguisti, di 
un'attenzione se non molto marginale e, di fatto, trascurabile. È questa altresì la 
ragione che può spiegare la resistenza, sul versante linguistico, a parlare di 
"motivazione naturale" del segno. 
1.3 Un dilemma insolubile? 
Formulata nei termini suddetti, la questione non si presenta certo da poco, 
poiché, per lo meno nella presentazione che ne fornisce Dogana (1988), essa 
assume i tratti caratteristici del dilemma: personalmente, non trovo infatti che 
sia risolvibile con disinvoltura giustificata optando in modo reciso per l'una o 
l'altra delle soluzioni, a tutto scapito della rimanente. 
Per quel che riguarda il versante linguistico della questione, esiste poi, oltre 
alla già citata divergenza di approccio, almeno una ragione particolare, per la 
quale anche linguisti aperti ai contributi della psicologia non si lascino 
influenzare dagli stimoli della corrente gestaltica, per quanto suggestivi e 
documentabili essi possano essere. 
Per i linguisti, il fonema svolge, in rapporto al significato, una funzione 
precisa e positivamente accertabile, che consiste nell'eliminare, con la sua stessa 
comparsa, altre opzioni possibili in sede paradigmatica: ciò significa che, se 
J'interlocutore percepisce ad es. una porzione di enunciato come ~ .. per~ 
~. la presenza del fonema à servirà ad escludere altre opzioni <eKli cammina. 
e~li mangia. ecc.), orientando la sua attenzione verso una particolare serie di 
azioni (e~li àà. egli àimentica. egli dona. ecc.). La successiva presenza del 
fonema Q vale ad orientare l'aspettativa dell'ascoltatore verso e~li dorme ovvero 
eKli dona, possibilità quest'ultima che verrà scartata definitivamente grazie alla 
ulteriore comparsa, nella catena parlata, del fonema r e così via. Tanto si puo' 
riassumere concludendo che il fonema svolge nella parola una funzione 
informativa (cfr. Martinet, 1977, pagg. 203-204, par. 6.10). Per una questione 
di livello, però, esso non vale di per sé a rendere un significato autonomo, in 
quanto il significato non risulta esser veicolato pienamente da una sequenza 
anche molteplice, ma comunque parziale, di fonemi. Ciò si verifica, in sostanza, 
perché il fonema, unità fonica minima, non trova riscontro in un frammento 
significativo analogo secondo le modalità della corrispondenza biunivoca. 
Se poi il significato è scomponibile in sememi, o nuclei significativi 
minimi, ciò da come risultato una serie di atomi dotati sl di significato, ma 
viceversa privi di ogni manifestazione fonica. In altre parole, la scomposizione 
Alcuni contributi della linguistica alla questione fonosimbolica 177 
del significato in sememi non ha per esito un corrispondente insieme di fonemi, 
perché questi ultimi non sono dotati della capacità di significare. 
Il fonema si suole definire dunque come unità minima di suono portatrice di 
informazione: unità che certo concorre a individuare un dato significato in forza 
della sua presenza o assenza, dei suoi tratti specifici e della sua posizione nel 
significante, ma che non è in grado di comunicare alcun significato, a causa del 
diverso piano cui appartiene. 
Da quanto appena esposto, risulta chiaro perché gli studi intercorsi fra gli 
esordi saussuriani della linguistica e la data attuale non valgano a modificare la 
posizione dei linguisti su questo punto particolare: oggi, come ed anzi in un 
certo senso forse più che non agli inizi del '900, i linguisti non possono 
accettare di rivedere una formulazione che ha rivelato una potenzialità propulsiva 
enorme per la loro disciplina. Quest'atteggiamento poggia dunque su ragioni più 
profonde che non un ossequio tradizionalistico e datato ai principi saussuriani. 
Al fine di colmare, o quanto meno attenuare in qualche modo questa 
divaricazione di approcci, converrà allora individuare un campo d'indagine che 
risulti di pertinenza, oltreché psicologica, pure linguistica e ciò anche a costo di 
effettuare una scelta doppiamente limitativa: a costo di accettare cioè che 
a) tale campo d'indagine, ritagliato in base alle considerazioni qui svolte, si 
presenti tendenzialmente periferico rispetto agli interessi della scienza linguistica 
stessa; 
b) l'ambito d'indagine così enucleato non contempli, almeno in una prima 
fase della disanima, i fenomeni fonosimbolici nella loro totalità. 
2. Aspetti sperimentali 
2.1 La classificazione dei fenomeni fonosimbolici 
Considerando altri aspetti dell'opera di Dogana, non si può certo affermare 
che essa manchi di sistematicità, dove per sistematicità intendo la capacità di 
mettere ordine sia nella realtà variegata dell'esperienza, rintracciando quei casi che 
presentano tratti grosso modo simili ed assegnandoli a una medesima classe, sia 
- impresa ancor più ardua - nel mondo spesso caotico della ricerca, dove si 
assiste a una proliferazione degli indirizzi e delle scuole, senza che studiosi di 
diversa formazione si comunichino reciprocamente gli obbiettivi perseguiti o 
commentino insieme i risultati raggiunti. Per quanto soggetto a criteri 
individuali, un raggruppamento sistematico dei fatti che sia fondato su ampie 
prospettive costituisce un lavoro preparatorio prezioso, per non dire 
insostituibile ai fini della ricerca futura. Si vedano, in proposito, le conclusioni 
al terzo capitolo, (Dogana, 1988, pagg. 111-114), alla fine del quale l'autore si 
pronuncia in favore dell'esistenza del fonosimbolismo, classificandolo in tre 
livelli di possibile manifestazione in rapporto alla lingua: 
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l) il piano prelinguistico, nel quale il fonetismo simbolico si manifesterebbe 
"nell'attribuzione di valori espressivi coerenti a singoli fonemi o 
gruppi di fonemi, non ancora strutturati in un vero e proprio 
significante linguistico. La componente del simbolismo risiederebbe 
in questo caso nei fatti sinestesici evocati dalla materia acustica o 
articolatoria. Tale tipo di simbolismo può dunque essere denominato 
Fonetico in senso stretto." 
2) il piano linguistico, ossia quell'ambito del lessico che risulta composto di 
parole onomatopeiche ed espressive, dove 
"la componente espressiva primaria del sostrato fonetico è evocata dal 
senso e si arricchisce di ulteriori componenti di natura 'culturale', cioè 
delle evocazioni suggerite dalla struttura fonologica e semantica della 
lingua. Tale tipo di simbolismo può esser chiamato dunque 
Fonologico." 
3) il piano poetico, dove 
"i fenomeni espressivi sono spesso creati autonomamente dal poeta, 
mediante l'orchestrazione e il gioco delle alletterazioni (sic! ), 
iterazioni, ecc. e possono essere del tutto o in parte indipendenti dai 
valori sinestesici primari del sostrato fonico. Questo tipo di 
simbolismo può esser detto Fonestetico." 
Che Dogana abbia intuito validamente i termini della questione lo si ritiene 
qui al punto che si farà un uso particolare della prima categoria che egli ha 
enucleato per affrontare nel seguito la discussione di un breve esperimento 
svolto (parr. 2.2 e 2.3.). Tanto non impedisce però di ritenere che le 
enunciazioni sopra riportate abbisognino di qualche precisazione in sede 
linguistica. 
Innanzitutto il linguista di matrice anche non rigorosamente saussuriana 
prova un certo disagio di fronte all'attribuzione di valori fonosimbolici al 
fonema in quanto tale: ciò non avviene, come pure si potrebbe pensare, perché 
in linguistica ci si irrigidisca circa le sole potenzialità informative del fonema 
stesso, quanto perché parlare, come Dogana fa, di 
"fonemi non ancora strutturati in un ... significante linguistico" 
(cfr. sopra, al punto n. l) appare una chiara contraddizione di termini, essendo il 
fonema un'entità ricavabile a posteriori dall'analisi di coppie di significanti 
fonicamente simili in tutto, fuorché, appunto, la sede in cui compare il fonema 
che le differenzia e per il loro significato. Per il linguista calza certo molto bene 
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la denominazione di "livello fonetico", che Dogana dà al piano prelinguistico. 
Ma, proprio in quanto fase puramente articolatoria, quest'ambito non può 
giudicarsi pertenere al piano in cui i fonemi svolgono la loro sostanziale 
funzione di opporre tra loro le parole quanto ai loro significanti ed ai rispettivi 
significati, piano che, nella sua articolata complessità, si presenta già a pieno 
titolo come linguistico. 
Quanto poi alla presunta coerenza con cui i valori espressivi inerirebbero a 
taluni suoni, Dogana stesso ha citato, tra le obiezioni più significative al 
fonosimbolismo, il fatto che lo stesso suono risulti spesso portatore di valori 
espressivi plurivoci (Dogana, 1988, pag. 79), quando non addirittura 
contraddittori: si confronti il caso di i nel ted. nw "gigantesco" di contro 
sempre al ted. winzig "minuscolo", che denotano appunto dimensioni opposte, 
caso di cui Dogana (1988) si mostra certo a conoscenza, ma che egli cita 
paradossalmente per dimostrare una tesi opposta (pag. 105, par. 3.2.2). 
La soluzione dell'aporia si può a mio avviso raggiungere attraverso l'esame 
critico della terminologia. Infatti, nel momento in cui definisco come 
simbolismo fonetico l'insieme di quei fenomeni, presenti nella lingua, che 
appaiono più o meno mimetici nei confronti della realtà extra-linguistica, 
finisco per produrre una valutazione non linguistica dei medesimi. E ciò 
avviene, ancor prima che per il già citato disinteresse dei linguisti alla realtà 
referenziale, sulla base stessa del termine "simbolismo". È noto infatti che il 
simbolo svolge nelle varie culture un ruolo di tipo cognitivo e comunicativo 
affatto diverso dalla funzione del segno linguistico: quest'ultimo si presenta con 
carattere essenzialmente vocale, doppiamente articolato e, anche nel caso 
particolare di polisemia, non rimanda mai a significati tra loro contraddittori, per 
i quali si richiede anzi l'impiego di un antonimo; al contrario, il simbolo si 
presenta suscettibile di conLaddiltorietà, potendo anche indicare, con un 
medesimo aspetto ed entro una medesima cultura, realtà in reciproco conflitto 
(cfr., ad es., il caso del serpente nella Genesi, cap. 3, vv. 1-15 e nel Libro dei 
Numeri, cap. 21, vv. 4-9). 
Per quanto concerne il secondo livello proposto da Dogana, ossia quello 
linguistico, poi, risulta riduttivo, ancorché corretto, chiamarlo Fonologico, per 
il ruolo che l'autore riconosce in tale ambito alle componenti di natura 
semantica. Non è chiaro inoltre in che rapporto stiano per lui senso e 
significato. 
Nell'ambito complesso ed esteso dei fenomeni fonosimbolici, l'approccio 
seguito presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
di Trieste consiste nel distinguere, grosso modo, due aree da considerarsi 
separatamente, ovverossia: 
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l) l'aspetto onomatopeico e 
2) l'aspetto sinestesico, nel cui ambito una parte risulta coperta da fenomeni 
di coscienza articolatoria. 
Secondo Buehler (1933) è al campo dell'onomatopea che si possono 
indubbiamente attribuire, in tutte le lingue, le denominazioni dei vari rumori. La 
parola onomatopeica ottiene riconoscimento più o meno istituzionalizzato nel 
codice comunicativo, di cui riflette a un tempo le possibilità ed i limiti di tipo 
culturale, ma anche e soprattutto linguistico (fonologico e morfologico, 
essenzialmente). Si intende dunque per onomatopea un complesso di suoni 
esplicitamente intesi ad imitare i versi degli animali ed altri rumori, secondo le 
modalità concesse dalla configurazione del repertorio comunicativo (cfr.Dogana, 
1988, pag. 103). Circa il grado maggiore o minore di istituzionalizzazione, è da 
osservare che, mentre all'onomatopea primitiva è dato violare le norme che in 
ciascuna lingua governano l'occorrenza dei tipi di fonemi e delle sedi in cui 
compaiono (cfr. it. zac, zaff per un colpo secco e/o, rispettivamente, per uno 
strappo, Zingarelli, 1988), i sostantivi c verbi derivati si presentano in qualche 
modo adattati ai paradigmi morfologici correnti: in tal senso si può dire che 
questi monemi abbiano subito, attraverso le fasi della formazione 
dell'onomatopea primaria e del conseguente adattamento morfologico, un duplice 
processo di istituzionalizzazione. È proprio questo fatto ad opporre una delle più 
formidabili obiezioni all'approccio fonosimbolico, come Dogana stesso 
riconosce (1988, pagg. 101 e segg.). Senonché, la difficoltà si può facilmente 
superare con una semplice considerazione: se vi è una tendenziale universalità 
nella manifestazione dei fenomeni fonosimbolici che Dogana classifica come 
prelinguistici e se le aporie sorgono soprattutto di fronte alle parole 
onomatopeiche, quali risultano integrate nei singoli codici linguistici, la 
soluzione allora non potrà che consistere nel riconoscere la sostanziale non 
linguisticità del fonetismo simbolico. 
Per quanto riguarda l'aspetto sinestesico, ci veniamo a trovare su di un piano 
radicalmente diverso, in quanto la concordanza che i parlanti manifestano circa il 
contenuto simbolico di suoni isolati (piccolo/grande, chiaro/scuro, nonché le 
varie valenze cromatiche per le quali ultime si rimanda al par. 2.2) non ha radici 
in alcuna convenzione linguistica, bensì in metafore che ogni parlante è 
naturalmente portato ad istituire dentro di sé, estendendo a valore simbolico 
talune modalità particolari della produzione fonica: l'affermazione, ad esempio, 
che a rimandi al concetto di dimensione notevole, rispetto ad i che contempla il 
riferimento a dimensioni esigue, riflette la coscienza articolatoria, in questo 
caso, della maggiore o minore apertura della cavità orale. 
Ora, proprio l'aspetto muscolare risulta senz'altro constatabile in maniera 
immediata, in quanto oggetto di una serie di esperimenti che hanno fornito 
risultati chiaramente interprctabili; esso inoltre si presenta sufficientemente 
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correlabile agli aspetti fonetici trattati in apertura di qualsiasi manuale di 
linguistica, per rendersi oggetto pertinente di una breve esperienza che mi 
accingo a relazionare (cfr. par. 2.2). 
2.2 Tappe della ricerca e modalità dell'esperimento 
L'avvio di sondaggi sperimentali relativi alla carica simbolica presente nei 
suoni vocalici e consonantici si deve a Sapir (1929), il quale indagò la 
possibilità di manifestazioni iconiche latenti sia in vocoidi che in contoidi. 
Per ovvie ragioni di spazio, in questa sede ci si limiterà a citare gli esiti 
inerenti alle sole vocali. Dopo un accurato esame dei parametri articolatori di 
apertura, arrotondamento e palatalità, svolto grazie ad una lista di 100 coppie di 
parole inventate, che fu sottoposta a 500 soggetti, il linguista americano si 
ritenne in grado di concludere che il fenomeno tende a manifestarsi in maniera 
costante ed a fissarsi in età precoce, prima che i soggetti vengano esposti ad 
influssi letterari di una qualche apprezzabile incidenza. A tale fenomeno, che egli 
ammise essere di natura psicologica e dotato di una sua autonomia, Sapir dette il 
nome di phonetic symbolism, vive alla sua base cause "inconscie" di tipo 
acustico (imputabili quindi alla fase di ricezione) e/o fonetiche (relative dunque 
alla fase di produzione della sequenza fonica). 
Successivamente Newman (1933), proponendosi lo studio non lin~istico di 
modelli di simbolismo fonetico, poté stabilire con un certo grado di probabilità 
che il simbolismo fonetico relativo alla nozione di grandezza risulterebbe 
determinato da fattori di tipo meccanico, quali l'apertura della cavità orale e lo 
spostamento della massa linguale. Inoltre Newman fu in grado di stabilire che 
nella valutazione della qualità scura o chiara delle vocali intervengono sia fattori 
articolatori che di frequenza del suono. 
I risultati raggiunti da Newman vennero poi confermati da ulteriori 
esperimenti svolti da Chastaing (1958 a e b), in cui grandissima parte dei 
soggetti interpellati mostrò di riferire a oggetti di dimensioni ridotte parole 
inventate contenenti le vocali di apertura inferiore i ed ~. 
Nel complesso, gli autori suddetti concordano grosso modo nel ritenere il 
fonosimbolismo un fenomeno di natura psicologica, suscettibile di misurazione 
e dunque oggettivo, imputabile a fattori di ordine muscolare, quali lo 
spostamento della lingua e le dimensioni assunte dalla cavità boccale. 
Non diversamente finisce per pronunciarsi Marks (1975), in una rassegna 
critica della bibliografia relativa al cromatismo vocalico, che in questa sede dovrà 
per forza di cose restare ai margini della mia disamina. Egli giunge alla 
conclusione che, se un iconismo fonetico indubbiamente esiste, esso non può 
implicare altro che una consapevolezza di tipo essenzialmente articolatorio. Non 
meno che per gli autori precedenti, inoltre, secondo Marks le associazioni 
indagate risultano sistematiche e riscontrabili indipendentemente dalle culture di 
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appartenenza dei soggetti. Questa tendenziale universalità con cui il fenomeno 
sembra presentarsi induce a pensare che esso trascenda l'ambito del singolo 
codice linguistico, essendo strutturalmente connaturato piuttosto al sistema 
nervoso e sensoriale dell'essere umano. 
Nel delineare una visione d'insieme degli studi relativi alla metafora 
sinestetica, F6nagy (1983, pag. 57) ha più di recente sostenuto che l'attribuzione 
di una funzione metaforica ad una produzione fonica determinata risulta soggetta 
a convenzione, pur senza essere necessariamente arbitraria (cfr. in tal senso già 
Eco, 1975, pag. 256). La difficoltà risiede, semmai, nel precisare la motivazione 
specifica che unisce il suono al suo significato simbolico costante, potendosi 
questa imputare sia ad aspetti acustici, sia a fattori articolatori, come pure ad 
entrambi (F6nagy pag. 67). 
Negli ultimi anni le metodologie miranti a verificare l'esistenza o meno del 
simbolismo fonetico si sono moltiplicate a dismisura. Non essendo questa la 
sede per un resoconto dettagliato, ci si limiterà a rinviare alla bibliografia 
presente negli autori citati, nonché a quella, davvero assai ricca, che compare 
raccolta in Dogana (1988). 
L'esperienza che mi accingo ad esporre nelle pagine seguenti si inserisce in 
un più vasto orizzonte cognitivo, attualmente in corso di perlustrazione presso 
la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, 
orizzonte nel quale rientrano da un lato indagini di natura psicolinguistica e 
neurologica, dall'altro studi di semantica del campo percettivo e, non da ultimo, 
inchieste di tipo etnolinguistico svolte sul campo presso culture dell'oralità. Il 
problema centrale è costituito dalla espressione linguistica delle categorie 
percettive a livello fonetico e prosodico, non meno che lessicale-semantico. Gli 
obbiettivi perseguiti che per questa via si discostano, in parte, dal dibattito sul 
fonetismo simbolico, quale compare impostato in Dogana (1988). Nondimeno, 
molte esperienze affrontate dispiegano una diretta attinenza con la questione; la 
divergenza degli scopi di fondo potrà, semmai, contribuire a illuminare il 
problema da una angolazione diversa. 
Limitatamente poi all'intervento presente, va aggiunto che intendo 
mantenermi al margine di problematiche più ampie e complesse, per le quali è 
pertinente il rimando a Crevatin-Fabbro (1992). In questa sede affronterò 
piuttosto una breve sortita in un ambito del fonetismo simbolico ben preciso e 
altrettanto ben delimitato, quale si presenta il ruolo della protrusione vocalica in 
significanti da correlare alla nozione di "curvo; cavo; rotondeggiante". 
Si sono selezionati 19 soggetti poliglotti cui sottoporre una lista di 
logatomi al fine di indagare il rapporto tra la nozione di arrotondamento presente 
a livello cognitivo e la presenza di vocali procheile nel significante. 
I logatomi scelti risultavano disposti in 12 coppie. 
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Ciascuna coppia era formata da una parola in cui figurava almeno una vocale 
arrotondata (fino ad un massimo di tre, cfr. oltre) e da una parola che ne era 
affatto sprovvista. 
La sede della parola in cui comparivano una o più vocali protruse variava in 
modo casuale, sicché nell'ambito di ciascuna coppia il monema fittizio 
contenente Q e/o .Ll compariva talora in prima, talora in seconda posizione. 
Sono state presentate all'attenzione dei soggetti parole monosillabiche, come 
pure bi- e trisillabi e queste tipologie potevano alternarsi anche nell'ambito <Iella 
medesima CQPllia. 
Contrariamente a quanto avvenuto nella sperimentazione di tipo più 
tradizionale, dove le coppie di parole inventate erano isosillabiche (Sapir, 1929, 
*Illill e *mil, Newman, 1933, ·~e *g,l,Qua e Chastaing 1958a e 1958b 
*lwgQn e ·~. si è ritenuto di variare la composizione numerica delle sillabe 
di una parola rispetto all'altra entro l'ambito di una medesima coppia: tanto al 
fine di ottenere una simulazione più flessibile della realtà linguistica, che, com'è 
noto, non si presenta necessariamente simmetrica. 
Nella parola dotata di vocali protruse poteva comparire o meno un dittongo, 
ma, nel caso che questo fosse presente, entrambi gli elementi del dittongo erano 
rappresentati da vocali arrotondate. 
Si è cercato altresì di ridurre al minimo i casi in cui la vocale arrotondata si 
sarebbe potuta decodificare (e scartare) come morfema, introducendo tre parole 
con -Q finale (*.dJ.l.Q alla riga 2, *.IÙ.Q!!g.Q alla riga 8, *lamubo alla riga Il, per i 
parlanti con prevalente competenza romanza) di cui una parola sola con un 
elemento protruso iniziale .u.-, suscettibile di venire interpretato come prefisso: 
del resto, i parlanti i quali avrebbero potuto manifestare una qualche familiarità 
con i meccanismi morfologici di lingue a classi, per essere stati esposti ad 
ambienti linguistici allotri, non comparivano in numero superiore a due. 
Se però da una parte si è tentato di mantenere sotto controllo eventuali 
perturbazioni di carattere morfologico, dall'altra sono stati premeditatamente 
introdotti altri fattori di disturbo, quali: 
l) la presenza di una consonante bilabiale in due parole peraltro prive di 
· elementi vocalici protrusi (*.!Mi, riga 11 e·~ riga 12); 
2) la scelta di una sequenza, quale *k.u..Qm (riga 4), in forza dell'alto grado di 
evocatività che essa presenta rispetto all'italiano~; 
3) la scelta di una sequenza di nuovo altamente evocativa per gli italofoni (e 
questa volta non soltanto per loro) come, alla riga 8, *ulQn&o, che pareva, 
almeno potenzialmente, carica di valenze espressive contrarie al concetto di 
rotondità o, nel migliore dei casi, neutrale rispetto ad esso (e tanto anche nel 
repertorio di francofoni ed anglofoni), in quanto evocativa, piuttosto, del 
concetto di estensione in lunghezza. 
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Si riporta di seguito la lista dei logatomi, nell'ordine in cui essi sono stati 
incisi su nastro, per poi essere sottoposti all'audizione dei soggetti. 
l) ve t blor 
2) duo ti d 
3) fiz lob 
4) kuom len 
5) muob sar 
6) ~ domur 
7) gundula legid 
8) ulongo tagiz 
9) bundola getir 
IO) ti led m o bora 
11) lamubo m et 
12) do l padak 
Le forme sono state sottoposte a ciascun soggetto tramite un'audizione 
individuale, in cui veniva fatto sentire un nastro precedentemente registrato da un 
unico locutore. Prima di avviare il nastro, al ricevente veniva spiegato 
genericamente a voce che una parola di ogni coppia conteneva la nozione di 
"curvo, cavo, tondeggiante", mentre l'altra no. In proposito, s'è tenuto conto 
delle conclusioni raggiunte da Weiss (1966), secondo il quale l'impiego di 
coppie antonimiche nelle risposte non è necessario ai fini di un riconoscimento 
significativo. 
Se in questa fase preliminare il soggetto lamentava di non àvere ben 
compreso, a causa di una non perfetta padronanza dell'italiano, la nozione che 
doveva segnalare gli veniva illustrata per mezzo delle due parole inglesi bente 
hollow: si è mirato così a riprodurre, in qualche modo, una situazione fonetica 
simile a quella dell'it curvo e cavo, situazione in cui allessema dotato di vocale 
protrusa nella radice (it. curvo; ingl. hollow) facesse da contrappeso una parola 
che ne fosse priva (it cçvo; ingl. bent). Si è assunta questa precauzione al fine 
di evitare, in soggetti sostanzialmente anglofoni non meno che per gli italofoni, . 
che attraverso il canale linguistico venisse veicolata una informazione di tipo 
tendenzioso. Per un motivo analogo, con gli italofoni si è impiegata la parola 
tondeggiante, a specificare ulteriormente la nozione, in luogo di termini come 
rotondo, a"otondato, rotondeggiante, convesso, concavo, gonfio, meno neutrali 
a causa del loro cumulo di vocali procheile. 
Varrà la pena di sottolineare inoltre che, in quanto si prefiggeva di simulare 
più da vicino le reali condizioni in cui avviene la comunicazione linguistica, la 
prova si è svolta esclusivamente in forma di audizione. Si è evitato cioè da una 
parte di sottoporre agli intervistati grafemi di alcun tipo, nella convinzione che 
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una simile scelta avrebbe complicato la problematica, anziché aiutare a 
districarla. Dall'altra, s'è ricusato pure il ricorso alla rappresentazione dei concetti 
tramite figure che, con la loro stessa presenza, potessero richiamare i 
meccanismi dello scritto. Vi è anche un altro motivo per cui s'è scartato l'ausilio 
di raffigurazioni ed è che per questa via ci si esporrebbe a una possibile diversa 
segmentazione del reale da parte dei soggetti, i quali rischierebbero cosl di 
eludere proprio la nozione che si vuole indagare. Per la medesima ragione non si 
sono indagati nomi di oggetti tipo amo, bolla, ciotola, conchiglia, gancio, 
uncino, uovo, ecc. 
Alla pagina seguente figura riportata la tabella dei risultati, con l'indicazione 
della competenza linguistica di ciascun soggetto. 
Si intende che, figurando le lingue nell'ordine discendente della competenza 
dichiarata da ciascuno, la prima lingua a comparire sia quella materna. 
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SOGGEITO COMPETENZE LINGUISTICHE RISPOSTE 
INAITESE ATTESE 
l cr,sl,it,in,te o 12 
2 it,ne,in,fr ,te o 12 
3 cr ,sl,it,in,sp l 11 
4 in,it,cr o 12 
5 in,it,sp,fr o 12 
6 it,te,in,fr ,ru o 12 
7 ru,it,in,so,fr o 12 
8 da,in,it,sp,te,fr o 12 
9 te,in,fr,it,sp o 12 
IO in,it,fr,te,ma 2 IO 
11 ar ,in,it,fr,cr 3 9 
12 te,fr ,it,in o 12 
13 si ,it,in ,te 8 4 
14 in,fr,it,pe 4 8 
15 te,it,in,ne l 11 
16 fr ,it,in,sp o 12 
17 it,fr,in 2 IO 
18 in,it,te,fr o 12 
19 cr,te,it,in l -11 





i t =italiano 
ma = malese 
ne = neerlandese 
pe =persiano 
ru =russo 
sl = sloveno 
so = somalo 
sp =spagnolo 
te =tedesco 
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2.3 Valutazione e discussione dei risultati 
Complessivamente i soggetti che hanno fornito risposte attese, ossia in 
favore dell'interpretazione fonosimbolica, sono stati 11 su 19. 
Tra gli 8 rimanenti è necessario stabilire alcune ulteriori suddivisioni: 3 
hanno fornito un'unica risposta contro le aspettative fonosimboliche; 2 hanno 
dato 2 risposte non attese; uno ha fornito 3 risposte non attese ed uno ne ha date 
4; un solo soggetto ha fornito infine ben 8 risposte contro l'aspettativa 
fonosimbolica 
Una analisi statistica sofisticata è senz'altro prematura, data l'esiguità del 
materiale raccolto. Questa pertanto si potrà effettuare ragionevolmente una volta 
che si giunga a disporre di dati più cospicui, dell'ordine di quelli ricavati, ad 
esempio, in Crevatin-Fabbro, 1992. 
Perciò si fa seguire un primo commento, con l'avvertenza che esso non potrà 
essere che vagamente orientativo, in quanto, appunto, provvisorio. 
Nel complesso, si registra una comparsa di fattori motivanti senz'altro 
inferiore alle aspettative create da ricerche analoghe. Tanto può ritenersi 
imputabile a tre ordini di fatti: 
l) la composizione eterogenea del gruppo sotto il profilo della lingua 
materna, dell'appartenenza culturale, nonché della gradazione delle competenze in 
ciascuna lingua; 
2) il diverso grado di preparazione linguistica: infatti, proprio i soggetti che 
hanno fornito le risposte più deludenti quanto a motivazione fonosimbolica 
risultano per la maggior parte studenti del secondo anno di lingue; come tali 
avevano tutti avuto, almeno teoricamente, modo di riflettere sulla arbitrarietà 
delle forme linguistiche tratte dal proprio repertorio; 
3) il taglio linguistico che si è voluto dare a priori, non scegliendosi di 
inserire coppie minime simmetriche quanto a composizione sillabica, per la 
dissimmetria che caratterizza, in genere, il lessico; tale scelta, senz'altro 
discutibile, è stata ritenuta valida sia per la copiosa bibliografia che già esiste 
circa gli esiti di test condotti in base a coppie simmetriche, sia perché non si 
indagava qui, nella fattispecie, alcun caso di iconismo quantitativo (o 
morfologico, come lo classifica Dogana, 1988, pagg.96-99, par. 3.1.3.3); 
risulta del resto naturale ritenere che nel momento in cui scelgo di aggirare i fatti 
linguistici tramite la presentazione di un lessico fittizio anche nella ree;olarità 
formale delle omx>sizioni isosillabiche, i risultati non possono esser fatti valere 
sul piano della lingua, bensì, solamente, in un ambito neuro-psicologico. 
Comunque stiano le cose, in attesa di dati ulteriori risulterebbe senz'altro 
prematuro pronunciarsi in favore dell'una o dell'altra spiegazione. 
Vale la pena però di soffermarsi più da vicino su due serie particolari di 
considerazioni, l'una inerente alla composizione del gruppo, vale a dire 
all'aspetto soggettivo dell'approccio (cfr. sopra, punto 2), l'altra ad un aspetto 
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più oggettivo, ovverosia alle forme specifiche (cfr. sopra, punto 3) per cui la 
prova ha rivelato, rispetto ad altre che sono state fatte, un esito tutto sommato 
deludente sul piano fonosimbolico. 
Nella tabella che riporta i risultati, le prime nove righe compaiono 
visibilmente distanziate dalle rimanenti e si è creduto di presentare a questo 
modo i dati per una ragione precisa. I primi 9 soggetti interpellati, infatti, 
avevano appena iniziato ad affrontare lo studio delle lingue a livello 
universitario: per ciò che risulta pertinente in questo tipo di esperimenti, dunque, 
questi soggetti presentavano una mentalità molto vicina a quella della gente 
comune che, come ci si può verosimilmente aspettare, non suole riflettere 
troppo in merito a problematiche di tipo linguistico. Sotto quest'aspetto, si può 
dire che la loro mentalità non differisse particolarmente dall'approccio corrente, 
ossia da quelle convinzioni che si potrebbero grosso modo definire "ingenue", 
non fondate cioè sull'apprendimento di problematiche e metodologie di tipo 
scientifico, bensì derivanti piullosto da un approccio alla questione spontaneo e 
in certo senso irriflesso. approccio in cui fattori quali la lettura e/o 
l'argomentazione di tipo accademico restano relegati a livelli assai marginali, 
quando non sono, come più spesso avviene, addirittura assenti . Ora è avvenuto 
che proprio questo gruppo abbia fornito un insieme di risposte nettamente a 
favore della tesi fonosimbolica. con 8 soggetti su 9 che hanno dato ben 12 
risposte positive su 12, mentre l'unico soggetto che ha fatto eccezione in tal 
senso s'è discostato dal restante insieme per una sola risposta (*met alla riga 
11), in un caso del resto in cui s'era intenzionalmente introdotto un fattore di 
disturbo con la presenza di una consonante m-, bilabiale e dotata quindi di 
protrusione delle labbra (cfr sopra, par. 2.2). 
Il secondo insieme di considerazioni riguarda le forme specifiche che non 
sono state oggetto dell'interpretazione attesa in chiave fonosimbolica. 
L'unica eccezione registrata nell 'ambito del primo gruppo di soggetti 
riguardava, come si è già accennato, la forma *!Mi alla riga Il, che figura in 
coppib con il termine *l.a.m.Y..QQ. La possibile fonte di perturbazione non è stata 
fatta consistere soltanto nella consonante protrusa, bensì anche nel fatto che 
questll compariva in sede iniziale, ben percebile, dunque, e difficilmente 
interpretabile come indicazione morfologica, sì da potersi scartare come veicolo 
di valori fonosimbolici. La medesima consonante protrusa era del resto presente 
pure hell'altro termine della coppia, dal che è possibile concludere che la sua 
presehza non dovesse essere poi così determinante. Al massimo si potrà 
osservare, a posteriori, che il termine *lamubo, per la sua sillaba iniziale ptiva 
di vocali protruse e per la presenza di vocale protrusa finale, in una sede 
suscettibile cioè d'essere interpretata come veicolo di informazione morfologica, 
potesse essere poco idoneo all'interpretazione fonosimbolica. Tanto sembra 
essere confermato da un risultato non dissimile, ottenuto nell'ambito del secondo 
Alcuni contributi della linguistica alla questione fonosimbolica 189 
gruppo, dove di fronte alle forme ascoltate alla riga 11, un soggetto ha dichiarato 
che nessuna delle due forme era da riferirsi, a suo parere, ad un oggetto 
arrotondato. 
Sembra pertanto che, se un tipo di considerazioni si può già svolgere a titolo 
conclusivo in questa fase precoce, esso riguardi semmai la struttura dei logatomi 
da sottoporre ai soggetti. 
Proseguendo nell'esame delle forme che da parte del secondo gruppo di 
interpellati hanno ottenuto una risposta divergente dalle aspettative 
fonosimboliche, è da notare quanto segue: 
a) la forma *.h!Qr (riga l) ha ottenuto soltanto una risposta negativa, 
precisamente da parte del soggetto n. 17 (S 17); 
b) non troppo diverso e il caso di *1m2 (di fronte a *.fiz, alla riga 3) e di *.tikd 
l *mobora (riga 10), che hanno registrato si 2 risposte non attese, ma in 
entrambi i casi i soggetti (S 13 ed S 14) hanno dichiarato di non saper scegliere 
quale delle due forme potesse riferirsi ad un oggetto arrotondato; 
c) una reazione abbastanza simile si e registrata anche per le coppie *.llli12h/ 
*sm: (riga 5), *gundula l *kgùl (riga 7) e *d.Qll *12&1ak (riga 12), che, oltre a 2 
risposte incerte (fornite, rispettivamente, da S 11 ed S 13, da S 13 ed S 14, da S 
11 ed S 14), hanno incontrato in più anche una risposta negativa (fornita, 
rispettivamente, da S 17, da S 19 e da S 10); 
d) la coppia *m l *d.Q.nuu: (riga 6) ha ottenuto invece una unica risposta 
incerta, da parte di S 13; 
e) la coppia *bundola l *gsllir di riga 9 ha registrato poi una risposta negativa 
da parte di S 11 ed una incerta (S 13); 
t) secondo le aspettative, infine, la forma *J.ÙQllgQ della riga 8 ha registrato 
ben 3 risposte negative (S 10, S 13 ed S 15), evidentemente per il 
condizionamento paretimologico, potenzialmente insito nei succedanei romanzi 
del lat. LONGU- ed una sua analoga attitudine evocativa per i parlanti che 
conoscono l'inglese, dove il tipo compare con vocalismo non dissimile. 
Fattori possibili di perturbazione si registrano quindi nei monosillabi, 
presumibilmente per la loro scarsa percettibilità, ma anche in misura non 
trascurabile nei trisillabi di cui le due prime sillabe contengano una vocale 
arrotondata e la terza invece una vocale neutra. 
Un ruolo apprezzabile contro l'interpretazione fonosimbolica risulterebbe 
svolto anche dalla decodifica in senso morfologico, nonché dalla interpretazione 
paretimologica. Su quest'ultimo ·punto, si veda quanto affermato in Crevatin-
Fabbro, 1992. 
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3. Conclusioni 
Il libro di Dogana (1988) sul fonosimbolismo, in quanto approccio assai 
obbiettivo e ben documentato, costituisce senz'altro una sintesi riuscita tra 
contributi provenienti da aree diverse ed un'ottima base per la futura ricerca sul 
tema. Quest'affermazione non si presenta però incondizionata, in quanto si sente 
la necessità di precisare, accanto ai contributi decisamente positivi, anche i 
limiti delle discipline chiamate in causa. Si tratta appunto di quanto intrapreso 
in questa sede limitatamente all'approccio linguistico, per meglio discernere ciò 
che è e deve restare a livello di ipotesi da quanto risulta invece relativamente 
accertabile grazie agli strumenti e ai metodi elaborati da ciascuna disciplina 
{par.l.l). 
In tal senso non sarebbe prudente, per il linguista tout court, avventurarsi 
attivamente nel campo della psicologia. In maniera del tutto analoga, le 
molteplici letture di argomenti linguistici, per quanto ampie e pertinenti, non 
possono surrogare, per lo psicologo, l'esperienza concreta e fattiva del linguista. 
Un contributo illuminaòte potrà quindi venire alla problemantica fonosimbolica 
nei termini in cui l'ha impostata Dogana (1988) dalla imminente pubblicazione 
de1lavoro di Crevatin-Fabbro (1992), nel quale, proprio grazie alla differente 
formazione degli autori, il primo linguista ed il secondo neuro-psichiatra, viene 
affrontato l'approccio al problema sia in sede linguistica, sia in sede emisferica 
(cfr. par. 1.2). 
Per il resto, l'obiezione che un medesimo suono sia portatore di valenze 
fonosimboliche contraddittorie non costituisce un ostacolo serio alla teoria del 
fonosimbolismo, in quanto ciò è previsto e ammesso dalla definizione stessa di 
fonetismo simbolico (par. 2.1). Ci si potrebbe a buon diritto stupire della 
contraddittorietà di simili fenomeni unicamente nel caso che l'etichetta loro 
assegnata fosse stata, che so, quella di *fonosegnicità, *fonosignificazione o 
*fonosignificatiyita, con un rimando esplicito ai meccanismi semantici nei quali 
non si suole ammettere la contraddittorietà del segno. 
Lo studio della questione potrebbe avvantaggiarsi non poco da una più 
esplicita distinzione tra ciò che costituisce il senso espressivo-evocativo, che 
non sembra aver ottenuto finora definizioni chiare ed univoche, e il mondo 
linguistico della significatività strutturata, quale individuabile attraverso le 
sequenze significanti dei fonemi (cfr. par. 2.1): un mondo in cui la convenzione 
istituzionale non è sempre necessariamente sinonimo di assoluta arbitrarietà 
(par. 1.3) ed il riconoscerla non implica quindi negare automaticamente ogni e 
qualunque risonanza di tipo fonosimbolico. 
Seguendo la via di una puntigliosa precisazione in tal senso, non vi sarebbe 
bisogno di mettere in forse come troppo rigide le formulazioni saussuriane, le 
quali anzi, proJ?rio grazie alloro irrinunciabile rigore, sono valse a costruire un 
insieme di principi compatto e organico. 
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Longi dal costituire motivo di imbarazzo per la teoria fonosimbolica, 
l'insieme dei principi della linguistica è talmente coerente, che a patto di 
rispettarne la coesione finanche nei più minuti dettagli definitori, esso può 
districare l'argomentazione fonosimbolica da più di un punto morto, come spero 
di avere mostrato in questa sede. 
Se pertanto risulta ormai accertata la presenza del valore espressivo nei suoni 
del linguaggio umano, nel momento stesso in cui ciò viene appurato con 
metodologie di stampo più psicologico che linguistico, sarà senz'altro fuori 
luogo attribuire un simile valore al fonema, cioè all'unità linguistica minima. 
Lo studio dei fenomeni fonosimbolici investe con pieno diritto tanto il livello 
psicologico che quello fonetico, ma non rientra nel campo della linguistica, se 
non a titolo molto marginale. Di sicuro più consono all'approccio linguistico si 
presenterà allora lo studio delle onomatopee, dato l'alto grado di 
istituzionalizzazione che di volta in volta le presuppone in ogni singola lingua. 
Al fine di verificare le impressioni suddette, ho creduto di modificare talune 
caratteristiche di quegli esperimenti che avevano condotto alla definizione del 
concetto di fonosimbolismo in sede prevalentemente psicologica, attraverso la 
presentazione di liste di parole ignote disposte a coppie, che presentavano 
struttura fonica identica, variando unicamente nel suono che si voleva indagare. 
Sono state apportate modifiche a questo aspetto particolare, perché la simmetria 
delle coppie antonimiche presentate in lavori precedenti è parsa doppiamente 
artificiosa: oltre infatti ad appartenere a parole inventate, tale simmetria non 
trova sempre un analogo riscontro nella realtà linguistica. 
L'esperimento cosi concepito contempla dunque un maggior ruolo dei 
meccanismi linguistici rispetto ai procedimenti psicologici (par.2.2), anche se, 
per ovvie ragioni, non è possibile simulare in questo tipo di prova anche 
l'esistenza di campi semantici ugualmente inventati. 
Le risposte fornite dai due gruppi di soggetti interpellati (8 su 9 in favore 
dell'interpretazione fonosimbolica nel primo caso e soltanto 3 su 10 nel 
secondo) sono solo in apparenza contraddittorie: esse si possono verosimilmente 
motivare con l'affinamento della coscienza linguistica che studenti iscritti al 
secondo anno del corso di laurea in traduzione ed interpretazione possono ben 
dispiegare, per l'abitudine a riflettere sul proprio repertorio linguistico, in 
ragione del tipo di studio e di programma svolto (par. 2.3). 
Ad ogni modo, questa esperienza troverà il suo completamento necessario 
nell'intervista ad un numero apprezzabile di soggetti cui sottoporre il medesimo 
elenco di logatomi e in una valutazione complessa in sede statistica. 
Come s'è visto in apertura del paragrafo 2.2, svariati esperimenti mostrano 
l'indubbia presenza di motivazioni fonosimboliche nel tentativo di decodificare 
parole ignote da parte dei soggetti esaminati, a prescindere dalla cultura di 
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appartenenza e dalla lingua materna. Ora, sono proprio tali esperimenti, di 
matrice essenzialmente psicologica e non linguistica, a mostrare alcune 
condizioni che governano la comparsa dei fenomeni fonosimbolici e delimitano 
l'ambito entro il quale risulta corretto parlare di simbolismo fonetico. 
Innanzitutto, la forza probante degli esperi.menti svolti riguarda 
essenzialmente la fase di decodifica: essa nulla ci dice circa il momento creativo 
della produzione linguistica, che pure ha tanta parte nelle tesi dibattute in 
Platone. 
In secondo luogo, la tendenza alla universalità di un fenomeno che si 
riscontra nella stragrande maggioranza dei casi, qualunque sia la lingua parlata, 
non porta, in sé e per sé, a pronunciarsi in favore di una sua pertinenza 
linguistica. La presenza di fenomeni fonosimbolici è certo universale, come lo è 
anche quella del fenomeno lingua, ma altrettanto non si potrà dire delle singole 
modalità di manifestazione dei fenomeni linguistici. Se insomma esistono 
lingue in tutto il mondo, non per questo esse presentano dappertutto sistemi 
fonologici, morfologici, lessicali-semantici affini: al contrario, l'arbitrarietà delle 
singole scelte produce in questi campi una fenomenologia vastissima e spesso 
irriducibile. Concludere che il fonosimbolismo sia fenomeno linguistico 
soltanto perché, come il linguaggio, esso trova diffusione universale 
costituirebbe, allora, un'indebita petilio principi. 
L'esperimento condotto in questa sede con prevalenza di criteri linguistici ha 
fornito del resto risultati che inducono a riflettere. Appare chiaro, in sostanza, 
che scegliendo di aggirare la competenza e i meccanismi d'ordine linguistico, i 
risultati dei test non si potranno far valere in sede di lingua. D'altra parte è 
ugualmente evidente che, se si propone di esplorare i fenomeni fonosimbolici 
nel proprio campo, il linguista lo dovrà fare iuxta propria principia . A mio 
parere, in questa luce risultano chiare le ragioni per cui il fonosimbolismo vanti 
numerosi dati in suo favore e si scontri nel medesimo tempo con altrettante 
riserve. È convinzione personale che ciò avvenga a seconda di come si sposti il 
punto di vista da scienze umane quali la psicologia o la filosofia alla scienza 
linguistica. Parallelamente, anche il processo che parrebbe essersi verificato nei 
soggetti interpellati in questa sede si può configurare come un analogo 
mutamento del punto di vista: sembra risultare infatti una reazione diversa, 
secondo che nella decodifica della parola fonosimbolica essi facciano intervenire 
ragioni evocative di tipo "ingenuo" (e sarebbe questo il caso dei nostri studenti 
appena immatricolati), ragioni che beninteso interessano prevalentemente gli 
psicologi, ovvero si lascino guidare piuttosto dall'esperienza riflessa di quanto 
suole avvenire nella lingua. Ciò ha del resto un preciso riscontro emisferico in 
sede neurologica, secondo quanto emerge dall'indagine di Crevatin-Fabbro 
(1992). 
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Dal canto suo, un linguista potrà mostrare di credere o meno ai fatti d'ordine 
fonosimbolico, ma non sarà comunque in grado di dimostrare le proprie 
convinzioni circa l'arbitrarietà per quanto concerne lo stadio esordiente del 
linguaggio umano. 
Anzi, se è lecito istituire un paragone ravvicinato tra il campo dell'oralità e 
quello della grafia, va osservato che all'origine dei sistemi di scrittura esiste 
dimostratamente una motivazione, anche se questa poi si perde col sopravvenire 
dell'uso convenzionale. È noto però che il segno, che nella convenzione 
ideografica indica un oggetto, finisce spesso per essere usato come grafema 
iniziale corrispondente al primo suono del significante, con cui viene designato 
l'oggetto stesso, e quindi impiegato in tutti gli altri casi, nei quali quel 
medesimo suono compare. 
Questa osservazione, che appartiene certo all'ordine della similitudine più che 
agli indizi probanti, sembra sfuggita a Dogana (1988), che pure al par. 9.4 
dedica la sua attenzione anche al ruolo simbolico dei fattori mimografici 
(pag.267). 
Ora, per sostenere con qualche titolo che le cose siano andate veramente così 
anche nella fase esordiente del linguaggio, occorrerebbe poter dimostrare che le 
prime parole a venir impiegate fossero di tipo fonestesico e/od onomatopeico: il 
che resta ancora (e, si vorrebbe dire, resterà sempre) tutto da vedere. 
D'altronde, costituirebbe un atto di parzialità evitare di riconoscere come 
sostanzialmente gratuita l'ottica che vorrebbe anche alle origini gli inventari 
fonematici trascelti ad arbitrio dall'insieme dei suoni che l'apparato fonatorio 
umano è in grado di produrre. Di fronte ad una simile impostazione il linguista 
riconosce che ci troviamo nel campo vero e proprio di quei postulati che si 
sogliono dar per scontati, in quanto indimostrabili: formulazioni assiomatiche 
concepite come punti di partenza e accettate per pura comodità di studio (e 
conseguente convenzione scientifica), ma suscettibili anche d'esser sostituite 
come diversi tipi di occhiali, attraverso cui scegliere o meno di osservare la 
realtà. 
Circa la fase aurorale del linguaggio, la linguistica non ha dunque da fornire 
alla speculazione filosofica fatti accertati, bensì soltano postulati alternativi. 
La stessa comparazione delle forme e dei suoni, che costituisce una branca 
messa a punto dalla scienza linguistica con risultati talora eclatanti, si arresta a 
quella fase che è dato di recuperare dalle forme attestate. Risalendo oltre un certo 
stadio, taluni linguisti rischiano di scambiare il punto in cui la documentazione 
viene meno con il presunto istante di avvio del processo linguistico. 
Ma le origini del linguaggio umano, e ancor più forse l'origine del singolo 
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BL01TY WORDS FOR DUBLIN: AN EXCURSUS AROUND 
THE TRANSLA TION OF FINNEGANS WAKE BY 
LUIGI SCHENONI 
Gerald Parks 
In his introduction to the Italian translation of Finnegans Wake by Luigi 
Schenoni, Giorgio Melchiori writes: "The translatability, and even the 
usefulness of translating a work like Finnegans Wake, has been repeatedly 
contested" (Joyce 1982: L; translation mine). He goes on to quote the opinion 
of S tephen Heath, w ho considers the work untranslatable because i t is 
impossible to establish a precise series of equivalences between languages in the 
case of a text that eludes exact meanings; in Heath's view, the only possible 
translation would be a complete reworking of the originai in another language, a 
new Finnegans Wake in a sense; but this, he says, would be an "ambiviolence" 
to Joyce's text (Joyce 1982: L). 
Melchiori comments succinctly on this: "If this is true, it is also true of the 
translation of any other text" (Joyce 1982: L; translation mine). Unfortunately, 
Melchiori does not explain his position in any detail, although his statement is 
worth consideration from the standpoint of translation theory. 
Heath seems to commit the common error of assuming that the work of 
translation is always that of transferring meanings, and only meanings, from 
one language to another. In fact, the transferral of meaning from one code to 
another is only part of the translator's task, though it tends to be the 
predominant part in many of the types of translation we are familiar with, in 
particular in the translation of technical and scientific texts, of legai and 
diplomatic documents, of newspaper articles and scholarly papers. But it is 
certainly not the translator's whole concern in rendering such varied texts as 
poetry, cinema subtitles, advertising, comic strips, jokes, opera lyrics, songs, 
plays, holy texts and magie formulas. In ali these cases, not to mention others 
(such as poetic prose and even, perhaps, ordinary novels) the form of the text is 
at least as important as its content, and in some cases may be even more 
important. Where constraints of time of utterance, euphony, cultural reference, 
etc., are operative, one content may bave to be replaced by another, as 
sometimes happens in the dubbing of films. The same thing may happen in 
translating the Bible, as Nida has shown l. Jokes and puns are generally 
l See Eugene A. Nida. 1976. "A Framework for the Analysis and Evaluation of 
Theories of Translation." Translation: Applications and Research, ed. by Richard W. 
Brislin, 47-91. New York: Gardner Press. On dubbing see Anthony Burgess. 1980. 
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untranslatable except by a process of re-creation in the other language, w bile a 
song lyric that cannot be sung is of no use to anyone. A magie formula ceases 
to exist as such unless it retains its magical music. Even proverbs lose their 
force if paraphrased 2. 
These are ali examples of translated texts intended to be used, and not simply 
studied. As such, they bave to bave a life of their own, as if they had not been 
translated at ali. One can, of couse, imagine a translation (even a very literal 
one) of a song lyric that is not meant to be sung, but is simply intended to help 
a student decipher the originai text in the foreign language; such a translation is 
really a form of gloss, and has no independent existence. It is an ungainly 
parasite on the body of the originai text. 
One must therefore make a distinction between a semantic translation, one, 
that is, exclusively concemed with the transferral of meanings, and a pragmatic 
translation, i.e. one which attempts to re-create the overall effect of the originai 
in another language, and to produce a usable text that has a certain degree of 
autonomy with respect to the originai. In this sense, a translation of a poem is 
only successful if the new version is also a poem; and the translation of a joke 
is a good one only if it makes native speakers of the target language (who are 
ignorant of the source language) laugh when they bear i t. 
It will readily be acknowledged that Joyce's FW shares many features in 
common with some of the above-mentioned types of texts: jokes, puns, songs, 
poetry, perhaps even magie formulas. Ifthat is true, a merely semantic theory of 
translation is inadequate to deal with it. The translation of FW must be 
conceived in pragmatic terms, as a task of re-creation. 
In any text, even in scientific and technical texts, the exact music of the 
words, the precise sentence structure and order of elements cannot be rendered in 
another language, but this does not bother us because we arbitrarily decide that 
in these types of texts i t is not important to reproduce the form, as it is only the 
meaning we are interested in. Whenever we decide that the form is important, we 
must either admit that translation is impossible or concede that there is 
something like an equivalent form (in addition to equivalent meaning) in another 
language. Such an equivalent form may be hard to find, and partly subjective in 
nature, although it will also be culturally determined. For example, those in a 
position to judge say that Ezra Pound's translations from the Chinese give a 
"Dubbing". The State of the Language, ed. by Leonard Michaels & Christopher 
Ricks, 297-303. Berkeley & London: University of California Press. 
2 See Alan Duff. 1981. The Third Language. Oxford: Pergamon Press. P. 95. 
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good idea of tbe form and styie of tbe originai 3, tbougb it is difficult to 
imagine any task more daunting tban tbat of transferring Cbinese ideograms into 
Englisb free verse. Pound's transiations are definiteiy subjective (one can see the 
band of Pound in every line). but they are also cuituraliy determined (Pound 
couid not bave dane tbem in beroic coupiets). 
We can tbus conclude tbat Melcbiori is rigbt. Tbe transiation of FW is, in 
tbeory. tbe same as tbe transiation of any otber text in wbicb attention must be 
paid to tbe form as weli as to tbe content. FW simply presents us witb tbe 
problem in a beigbtened degree, owing to tbe density of tbe text and tbe very 
complex system of interrelations it establisbes between its various elements, 
and witb otber texts. If poetry and puns can be translated, tben so can FW. 
Converseiy, if a transiation of FW is impossibie, tben so is every otber 
transiation. As usuai, Joyce presents us with an extreme case, wbicb becomes a 
toucbstone for ali otbers. 
Joyce bimself seems to bave rejected a merely semantic approacb to FW. as 
wben be said tbat the reader sbouid "let tbe Iinguistic pbenomenon affect one as 
sucb" (Hart 1966: I45), apparently implyng, in tbe words of Clive Hart "tbat 
communication of some sort will take piace even wben tbe meanings of words. 
in tbe normal sense of 'meaning', are not consciously apprebended" (Hart 1966: 
145-6). In this respect, FW to some extent resembles a musical score. 
Obviously ali tbis must be bome in mind by tbe translator of FW, as weli 
as mucb, mucb more. It is a commonpiace of transiation practice tbat a 
transiation requires a mucb more tborougb and precise analysis of tbe originai 
text tban a mere reading normally acbieves; bÙt since no one yet bas. or very 
likeiy ever w ili claim to bave understood FW completely. no reading of it can 
ever be final. nor can any transiation be defmitive. 
Let us now turn to take a look at Luigi Scbenoni's stated criteria, used in bis 
ltalian rendering of FW. He writes: 
The criteria I have followed ... are essentially three. 
First of ali, I have tried to render in the translation what I cali the 
"basic leve! of meaning": ali the words of Finnegans Wake, even 
multivalent ones, have a primary meaning, which is nothing else but 
that which conveys the "plot" of the book... Then I have tried to 
maintain, in the greatest possible number of cases, the rhythm, even 
at the cost of sacrificing some secondary meanings, since it (the 
rhythm) is a very important element in the structure of the work, 
indeed so important that some people consider Finnegans Wake to be 
a poem in prose. Lastly, of ali the meanings that underlie the basic 
3 See Robert Payne. 1982. Quoted in "Literary Transiation".American Writing 
Today. ed. by Richard Kostelanetz. Washington, D. C.: Forum Series, Voice of 
America. Vol. 2, p. 193. 
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one and tbe innumerable allusions of every type,... I bave selected 
(always witb a criterion of personal cboice) tbe most important ones 
witb reference to tbe plot and to those main motifs that run througbout 
tbe book like veritable leitmotifs, creating a dense series of 
anticipations and cross-references." (Joyce 1982: LXXVI; translation 
mine). 
To these three basic criteria, Schenoni adds three further principles. 
l) I bave translated tbe words in "ordinary" Englisb witb words in 
"ordinary'' ltalian, witbout excluding obsolete, dialectal, or slang 
terms, but using mainly modero ltalian. 
2) To translate tbose words tbat Joyce modified in bis work of 
"intraverbal researcb," I bave "created" some new Italian words, 
following tbe same criteria as the author or at least trying to do so. 
3) I bave not translated some words ... (l bave kept) unaltered not 
only ... tbe foreign names for wbicb tbere is no clear and known 
equivalent in ltalian, but also tbose names created by Joyce witb 
allusive meanings, sucb as "Thoper's Tborp" ... "(Joyce 1982: LXXVI-
LXXVII; translation and numbering mine). 
It is clear from this that Schenoni's criteria are, first of all, semantic; he 
wisbes to render the "basic" and "main secondary" meanings of the text in order 
to explain the "plot" of this so untypical novel. But he does not exclude 
pragmatic criteria, either, as when he tries to reprod111ce the rhythm of the 
originai or to create neologisms using Joyce's own criteria. It is less clear why 
he bas chosen not to translate certain terms, which are in English in tbe 
translation, and ha ve the effect of making the Italian text even less accessible for 
an Italian reader than the English is for an Englisb reader. Probably tbis was 
done because Schenoni expects his typicai Italian reader to know English and to 
read the translation aiongside the originai text, almost as if it were a "pony" or a 
running commentary. (In fact, the originai text is printed on the facing page.) 
But if this is the case, then the translation does not bave full autonomy as a 
text, and cannot be called a fully realized "pragmatic" translation, as that would 
ha ve required the invention of Italian equivalents for the English names. 
Schenoni's otber criteria are, in the main, unexceptionable, although one 
notes an inevitable subjective bias (in tbe cboice of the "main motifs" as well as 
of the "basic meanings"), but it is in the invention of new Italian words that the 
most serious problems are likely to arise. Schenoni states tbat he bas followed 
Joyce's criteria, witbout specifying wbat they are; since Schenoni is not Joyce, 
one must take this statement as an ideai to be approximated - it is clear that 
Scbenoni's version is not the one Joyce would bave produced had he attempted it 
(in any case, no two people ever come up with identica! translations of any 
text). 
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In practice, Schenoni must have followed a somewhat more praticai and less 
metaphysical principle of composition, since communion with the dead is 
unlikely to produce a viable text. This principle can only be a strategy of 
exegesis, i.e. a way of analyzing Joyce's words so as to pry their secrets from 
them. Clive Hart (1966: 150) lists four such strategies, which he caUs "working 
assumptions". 
l) We may retain the agreement where the black marks on the page 
are ... identica! with the conventional signs for English words and 
phrases. Approximations to such signs may be interpreted in the same 
way as one interprets, for example, the everyday pun. 
2) We may assume that Finnegans Wake is an amalgam of 
typographical bits and pieces drawn from various agreed systems, 
each bit to be interpreted in terms of the system from which it appears 
to bave been drawn .... 
3) We may expand number 2) and assume that any signor symbol in 
Finnegans Wake may be interpreted according to any agreed linguistic 
or other system with one of whose signs or symbols it is identica!, or 
to which it approximates. 
4) lt may be assumed that Finnegans Wake is based on no agreed 
system or systems, but that its words should be thought of as having 
an irrational, mysterious, incantatory, or magical effect on the 
psyche ... (Hart 1966: 150-151) 
Obviously, the type of meaning one derives from the text will depend on 
which strategy one adopts in decoding i t. Hart provides some amusing examples 
of the different types of interpretations that can be made of the same small 
passage by applying the four different assumtions or strategies listed above. 
In coining equivalent "portmanteau" words in Italian, one must choose to be 
more or less radical or conservative in one's interpretati ve strategy, or perhaps 
different strategies may be adopted for different passages or problems, even 
though this seems to involve a certain inconsistency. But any translation is, of 
course, an interpretation, and it would be interesting to know which strategy 
Schenoni prefers. It is, apparently, not known which of them Joyce himself 
would have espoused. 
Further clarification of the problems comes from Anthony Burgess who, in 
discussing the charge that FW is "unintelligible", gives several reasons why a 
writer may be unintelligible. Assuming that Joyce was neither mad nor 
incompetent, he goes on to say: 
A writer may be unintelligible when he is seeking a verbal equivalent 
for a state of mind not yet fully understood or a complex 
psychological experience that will not yield to ordinary language. He 
will be unintelligible when he is essaying extreme naturalism, trying, 
for example, to capture the quality of real-life language which is 
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blurred through distance, drink, sleep, or madness. He will be 
unintelligible when he is deliberately separating language from its 
referents ... in order to create a quasi-musical pattern. Finally, he may 
be unintelligible when he is so loading words with referents (usually a 
number of secondary associations that cluster round the denotation ... ) 
that the reader becomes bewildered and does not see what the primary 
referent is. (Burgess 1965: 265-266) 
Burgess concludes (1965: 266): 
"Joyce, if he is unintelligible at ali, is unintelligible in ali these non-
pathological ways, and they seem, on analysis, to be ali artistically 
legitimate ... " 
Two of these ways are of particular relevance to the translator, for he must 
distinguish between cases when Joyce is "separating language from its referents" 
(creating pure music with words) and when the secondary meanings are so 
important as to obscure the primary one (extreme polysemy). In some cases, 
that is, he will emphasize the sound and rhythm of the words, wbereas in others 
be must attempt to re-create in anotber language tbe multiple embedded 
meanings of a word or pbrase. Of course, tbe radica! application of Hart's tbird 
assumption would derive a meaning even from tbose words tbat, in Burgess' 
analysis, bave an exclusively musical function; on the contrary, tbe rigorous 
application of bis fourth assumption would tend to exclude ali rational meaning 
from the text, making cases of polysemy impossible. 
It sbould by now be clear wbat tbe theoretical issues are, and what practical 
translation problems they entail. It is also clear tbat a translation sbould be 
evaluated in accordance with its stated criteria, as well as on tbe basis of some 
generai principles of translation theory and practice. At tbe present stage, any 
type of overall evaluation of Scbenoni's translation at tbe level of macrotext 
seems premature. Sucb an evaluation would presuppose the existence of an ideai 
reader wbo is a perfect bilingual (and wbo is perfectly bicultural as well) and bas 
a thorougb knowledge of FW, so as to be able to answer tbe following question: 
"Does the translation produce the same effect on an Italian reader that 
the English text produces on an English reader?" 
Joyce bimself is reported to bave said of FW, "It's meant to make you 
laugh" (Hart 1966: 165), so presumably tbe Italian reader sbould cbuckle just as 
often as tbe English one (tbougb perhaps not in the same places). Or is be 
supposed to explode into laughter only at the end ? 
Abandoning, then, any bope of undertaking an overall analysis and 
evaluation of the translation, we can only take a look at a small, random 
selection of some specific problems and how they bave been solved. Limitations 
Blotty Wordsfor Dublin 203 
of space do not make it possible to include more than a handful of examples, 
out of the almost infinite array of problematical expressions. Since it is clear 
that Joyce's "ordinary language" (but is it after ali so ordinary ?) does not pose 
very great problems (indeed, Schenoni has translated it more or less literally), 
most of our attention will be focused on the newly invented words that occur in 
the text. 
Occasionally, however, there seem to be instances of misunderstanding and 
mistranslation e ve n of the "ordinary language". One of these com es on page ( 11) 
(ali references are to Joyce 1982), where Joyce writes: "Here, and it goes on to 
appear now, she comes, ... ", which Schenoni translates as follows: "Ecco, e 
continua ad apparire adesso, lei viene, ... " (11 bis), whereas (grammatically) the 
English should mean: "Ecco, e prosegue a comparire ora, lei viene, ... " Schenoni 
has translated the phrase as if it were "it goes on appearing". making an apparent 
mistake in interpreting English grammar. This brings up another point: one 
assumes that, even in Finnegans Wake, the norma1 rules of English grammar 
are operative, but is this always true? (Certainly it is sometimes true.) 
An example of Schenoni's attempt to render the "basic level of meaning" of 
Joyce's text is his semantic translation of "gnarlybird" (page 10) as "uccello 
grinzoso" (lObis). The English word "gnarly" means "nodoso" when used of 
trees or hands, "ruvido" or "rozzo" when applied to persons, and "grinzoso" 
when said of a person's face 4. Schenoni has therefore chosen to emphasize the 
facial aspect of the word, although one might also hypothesize an analogy 
between the bird and a tree. But what is perhaps more worrisome is his 
translation by semantic analysis, which separates Joyce's compound invention 
into two elements and translates each one individually (as if Joyce had written 
"gnar1y bird"). It would perhaps have been better, also in this instance, to coin a 
similar compound in Italian, something like "grinzuccello" or even 
"grinzosello". 
Schenoni's rhythmic preoccupations are apparent throughout the text. A 
simple and relatively successful example is his translation of "Then we'll know 
if the feast is a flyday" (page 5), which he renders: "Allora sapremo se la vacanza 
è un volonerdì (5 bis)." The invention of "volonerdì" has euphony and rhythm, 
and also nicely combines the ideas of "flying" and "Friday". (An exegete of 
Joyce might also see secondary references to the insect "fly" - "mosca" in Italian 
- or to the expression "fly by night". turned into "fly by day"; but clearly, if 
such references are there, they are not ali translatable.) Presumably the word 
"vacanza" has been chosen to provide alliteration with "volonerdì", although one 
4 These translations are taken from Giuseppe Ragazzini. 1984. Il Nuovo 
Ragazzini , Dizionario Inglese-Italiano, Italiano-Inglese. Bologna: Zanichelli. P. 
391. 
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might object thàt it misses the idea of "festa" or "banchetto." Obviously, any 
translation is arbitrary, subjective and partial, but on the whole this example 
seems to be successful. 
Schenoni bas stated bis reason for not translating certain words, tbougb tbis 
may sometimes make tbe Italian text less illuminating and less rbytbmical tban 
the Englisb. A particularly inexplicable case of non-translation is tbe following 
(page IO): 
"Our pigeons pair are flewn for north-cliffs" 
wbich is rendered as: 
"La nostra coppia di colombe ha volato verso northcliff' (10 bis). 
Tbe Englisb expression would not seem to bave mucb meaning here for an 
Italian reader (unless he knows Englisb, in wbicb case wby is be not reading the 
originai?), and migbt have been replaced by an equivalent invention, sucb as 
"nordrupi". En passant, it can be noted tbat tbe translation migbt also bave 
retained the alliteration witb the letter "p" (instead of "c" ), by rendering 
"pigeons pair" as "paio di piccioni". 
A similar example of non-translation occurs in the following passage 
{page7): "His clay feet, swarded in verdigrass, stick up starck where he last 
fellonem, by the mund of the magazine wall..." Here "mund" is left unaltered in 
Italian (7bis); but whereas in English it calls to mind "mound", in Italian i t 
means nothing. That the word in Joyce's passage is important is proved by the 
use of "our mounding's mass" six lines later (page 8) (translated as "massa della 
nostra montagnola" (8bis) and "museomound" four more lines on (this time 
translated by "museomucchio"). Tbe variety and inconsistency of Schenoni's 
translations does not convey tbe system of textual cross-references in Joyce. 
Much the same can be said of tbe translation of the adverbs "stemely" and 
"swiftly" (page 4), wbich Scbenoni renders as "stemeamente" and "swiftamente", 
thus maintaining the important references to Sterne and Swift, but of course 
losing the literal meaning of the words, whicb is also appropriate in this 
context. This is probably one example of tbe objective limits of translatability. 
1t is very difficult to think of any way of rendering the pun in ltalian, and 
Schenoni bas probably chosen wisely, in this case, in preferring to emphasize 
the secondary meanings at the expense of tbe primary ones. 
One example wbere secondary meanings seem to bave been lost in the 
translation is the following passage {page 16). Joyce writes: 
Blotty Wordsfor Dublin 
"One eyegonblack. Bisons is bisons. Let me fore ali your hasitancy 
cross your qualm with trink gilt. Here have sylvan coyne, a piece of 
oak. Ghinees hies good for you." 
This, in Italian, becomes: 
"Un occhioblicco. Bison è bison. Fammi innanzi a tutta la tua 
ositazione cancellare i tuoi rimorsi mettendoti in mano un trinco 
geldo. Qua tieni una coyneta silvestre, un pezzo di quercia. Una 
ghinnea ti fretterà bene (16bis)." 
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Whereas the English text contains three references to money ("gilt", 
suggesting Gerrnan "Geld", but also itself alluding to gold; "coyne", i.e. "coin"; 
and "ghinees", i.e. "guineas"), the Italian text reproduces only the last of these, 
replacing the other two with expressions that seem to be nonsense. Likewise, 
"Bison è bison" seems pure nonsense in Italian, losing the underlying English 
meaning of "Byegones are byegones." 5 There is also an untranslated ambiguity 
in the English word "fore", which might also be read as "for" in the sense of 
"despite" ("nonostante"). "Cross your qualm" has been translated twice, first as 
"cancellare i tuoi rimorsi" (="crossing out your qualms" (dubbi)), and secondly 
as "mettendoti in mano" (="crossing your palm"). The possible meaning of 
"cross" as "contrariare" is missing here; moreover, the translation seems 
excessively explanatory, based as it is on a semantic analysis of the text. May 
one suggest a radica!, pragmatic translation: "contraridarti i tuoi mandubbi"? 
Joyce wrote Finnegans Wake as "Blotty words for Dublin" (page 14). 
Schenoni has translated this phrase as "Guerfavelle sanguibrille per Dublino 
(14bis)." The semantic content of "words" is given as "favelle" (a word 
belonging to a more formai register and meaning "speech", "discourse" or 
"tongue"), while "blotty" is translated by three elements: "guer" (suggesting 
war). "sangui" (meaning blood), and "brille" (with the double meaning of 
"shining" and "tipsy" - i.e. "biotto"). The originai clearly recalls "bloody". but 
also "blot" (''macchia" in Italian) or even "blotch" ("scarabocchio"), which are 
missing from the translation; the introduction of references to war, brilliance and 
perhaps even tipsiness ali seem arbitrary in this context. A less inventive but 
perhaps more faithful rendering might be: "Parole sanguisporche per Dublino." 
One could go on forever, multiplyng the examples. This much, however, 
seems sufficient to give an idea of the kinds of problems encountered and the 
types of solutions that Schenoni has proposed. His translation appears to suffer 
from a certain confusion of two different translation strategies, one semantic and 
5 Compare this paraphrase in Campbell & Robinson 1977 (48): "Jute attempts to 
calm him with a bit of wooden money, a tip. 'Ein Augenblick! Let bygones be 
bygones! Business is business. Take this bit of Trinkgeld and go buy yourself a 
drink." 
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the other pragmatic; but on the hole it is a brillblotty attrial to renexplicate 
Joyce's "curios of signs" in a meandertale whereinas the death that bitches birth 
entails the ensuance of existentiality. Finnegan wakes again in ltaly. 
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DALLA MOLTEPLICITÀ ALLA META 
l'Errante, la Scomposizione, la Durata 
La dissonanza, la fantasia. 
Fabio Russo 
Da quell'ùnmaginazione passai ad altre, ancora 
più stravaganti. Pensai che Argo e io parte-
cipassimo a universi differenti; pensai che le 
nostre percezioni fossero uguali, ma che Argo 
le combinasse in altro modo e costruisse con 
esse altri oggetti; pensai che forse non c'erano 
oggetti per lui, ma solo un vertiginoso e 
continuo gioco di impressioni brevissime. 
Pensai a un mondo senza memoria, senza te m-
po; considerai la possibilità di un linguaggio 
che ignora i sostantivi ... 
J.L.Borges, L'Immortale. 
Certo il fantasticare è attività impegnativa non sempre comoda o conciliante, 
come la stessa Memoria e il Sogno. L'iniziativa, l'inventiva del pensiero ha un 
ruolo fondamentale nell'esistenza, distinguendosi dal contingente e dal 
quotidiano, come dal facile e piacevole: dà spazio al significato di avventura, 
interpreta la realtà umana. Anzi, è qualcosa di ardito. 
Contro la razionalità continua a fare ancora spesso a pugni la fantasia, ma 
pure contro il buon senso diffuso, contro un costume di perbenismo e addirittura 
di sani principi religiosi, morali. Contro l'ordine naturale! 
Così, la fantasia legata all'aberrante, al peccaminoso, allo strano inteso come 
stravagante e fuori posto è parsa inaccettabile e quindi messa al bando. Le 
irregolarità secentesche, la patologia di certo comportamento umano proprio 
della Monaca di Monza, gli atteggiamenti surrealistici più di avanguardia o altre 
forme d'arte in contrasto con la cultura tradizionale non hanno trovato sempre un 
terreno, un ambiente, pronto ad accoglierli. E' il caso di figure controcorrente, 
Picasso, Dalì, Mirò, e di ogni spinta a nuovo impegno, non esclusa la scienza. 
Ora la fantasia, quella non edonistica, scompone e altera le cose, le 
circostanze, anche nelle forme più gradevoli e apparentemente meno serie. La 
fiaba e proprio il racconto fantastico liberano il materiale, diremmo, consueto e 
aprono a situazioni inedite. In tal modo, una linea del genere ha incontrato d'altra 
parte favore nelle età barocca e romantica, e oggi un rinnovato successo, frutto 
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di interesse per una alterità non sentimentale e contingente, per un tiW di 
esperienza diversa, dovuta a emozioni dell'intelletto. c 
E la fantasia, appunto, si rivela un'arte intellettuale. Dotata per di più ~ 
un'ottica sottile, attenta al meccanismo strutturale narrativo, come alla tecnica 
della scomposizione (e ricomposizione): M. Eliade sugli ostacoli nella vicenda, 
J. de Vries sul lieto fine, G. Macchia sulle parti di narrazione "intercambiabili" 
in Pirandello. 
Tutto ciò comporta l'accortezza di tener d'occhio non solo periodi storici 
diversi, ma pure un'articolata varietà di aree nazionali e di pubblico quindi. 
Nonché il problema della traducibilità, della "riproducibilità" di un'opera da una 
forma all'altra (da racconto a teatro o cinema), da un pubblico a un altro. 
Narrare vuoi dire aprire uno spazio di avventura, se si preferisce anche un 
percorso di viaggio come metafora dell'esistenza, perciò uno sguardo 
nell'ipotetico e nel possibile. Allora, anche ardita e dissonante la fantasia 
autentica non è mai inaccettabile, mai aberrante. Arricchisce invece la 
dimensione del vivere, e per cosi dire la espande. Contro la rigidità dunque, 
compresa quella dell"' inevitabile occadere" (Pavese)! 
Appunto: lo spazio dell'irrazionale come libertà, con l'irregolare, il malato, 
l'orroroso e la paura; lo spazio del magico come ignoto e segreto, avvincente, 
con il labirinto e l'enigma. Per di più la prospettiva di una "calibrata" fantasia, 
guidata da una ragione controcorrente (Voltaire) o da uno spirito disinvolto 
(Stendhal), specie se si consideri questa pagina di Valéry: 
Appassionato d'opera buffa,probabilmente Stendhal andava pazzo dei 
romanzi brevi di Voltaire, gioielli unici di scioltezza, abilità, 
diabolica fantasia. In quelle opere agili e crudeli, in cui la satira, il 
melodramma, il balletto, il pamp hl e t, l'ideologia si mischiano 
insieme producendo un ritmo infernale - favole che allietarono e 
scandalizzarono la fine del regno di Luigi XV - possiamo scorgere, 
sollecitandole un po', le progenitrici eleganti delle operette che 
implacabilmente rallegrarono gli ultimi giorni del regno di Napoleone 
III. Quando rileggo La Princesse de Babylone, Zadig, Babollclc, 
Candide, mi par sempre di udire non so che musica, di gran lunga più 
spiritosa, più sottile e più diabolica di quella di Offenbach e simili, ... 
[ ... ] 
Fortunatamente, Beyle eredita v a dal proprio secolo il dono 
inestimabile della vivacità. La prepotenza ottusa e la noia non 
conobbero mai un avversario più pronto di lui. Classici e 
' Romantici,tra cui si mosse e brillò, irritavano la precisione della sua 
verve. Si sarebbe divertito (anche se, in fondo, ne sarebbe stato 
lusingato) se gli avessero fatto intravedere, come in una lanterna 
magica, tutto il suo avvenire specialistico. Nello specchio fatato, 
avrebbe visto le sue formule diventare tesi, le sue manie trasformarsi 
in precetti, le sue battute svilupparsi in teorie, e sistemi interi nascere 
da lui e infme chiose agglutinarsi attorno alle sue massime lapidarie. I 
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suoi temi favoriti, Napoleone, l'amore, l'energia, la felicità, hanno 
generato volumi di esegesi. Persino i filosofi si sono occupati di lui, 
mentre l'erudizione ha puntato le proprie lenti d'ingrandimento sui più 
piccoli punti della sua vita, sui suoi scarabocchi, sulle fatture dei 
fornitori. Una sorta di idolatria ingenua e ingenuamente misteriosa 
venera il nome e la reliquie di colui che fu un distruttore di idoli. Come 
spesso succede, le stranezze che erano in lui hanno stimolato 
l'imitazione. Il contrario di quello che egli era, il contrario della sua 
libertà, della sua fantasia, del suo gusto dell'opposizione, è nato da 
lui. Nelle operazioni della gloria, l'imprevisto ha una grossa parte. La 
gloria è sempre mistica, anche quella degli atei. 
Ma al diavolo questo Stendhal! dice talvolta lo spirito di Stendhal 
apparso dinanzi a qualche lettore non conformista. 
(Stendhal, in Varietà) 
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Appunto, la fantasia più o meno marcata appartiene all'arte in quanto tale. 
Come la metafora. Precisamente, la fantasia o spirito d'inventiva muove la 
metafora che è la prerogativa dell'arte. E attraverso la metafora trasfonna le cose, 
dove la carica metaforica indica sempre altro da quel che dice, grazie a questa 
forza di immaginare, di avere iniziativa: capacità di trovare relazioni inedite, di 
stabilire rapporti di somiglianza e dissonanza, orientamento di naturalità e 
irregolarità, di intensificazione e smorzatura, lavorio di un sottile 
intellettualismo sono forme che si ripercuotono tutte anche (da quello creativo) 
sul piano del leggere nonché del tradurre. 
La fantasia, dunque, e proprio nella fiaba diremmo seria, con attinenze 
mitico-paradigmatiche, delinea una realtà singolare e più consistente lungo un 
percorso di indagine esistenziale che non ripete i luoghi già noti. Perciò pure qui 
maggiore o minore, tesa o distesa, stridente o blanda la fantasia, al modo dei 
racconti naturali di figure comuni (l'animale, la pianta, il pupazzo) o dei racconti 
contro natura di figure abnonni e dure, diverse dall'ordine consueto (il mostro 
"artificiale", il razzo, la macchina futura): nei suoi articolati gradi, rispondenti a 
una logica particolare. Quando poi tutto, a tali condizioni, può essere fiaba 
cadenzata dalla scomposizione e dall'avventura, può essere conte bleu atto a far 
riflettere. 
Finzione, sorpresa. 
Ma pure attesa. Già, nel diffuso e diremmo lontano concetto di "finzione" 
entra in gioco l'elemento primario del tempo con quello della memoria, 
mostrando la fantasia dell'arte tutta tesa a immaginare o costruire una realtà 
concreta, ad essere cioè - con un apparente bisticcio - quella finzione con 
funzione di verità: la fantasia capace d'intendere il vero, magari un suo lato. 
Infatti, se prestiamo fede a Valéry, dove c'è dualità o iato c'è "tempo" e quindi 
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"attesa", "antecipazione", "sorpresa" (sez. Tempo dei Quaderni). Ciò che deriva 
dallo stato di frattura tipicamente moderno, delle cose e dell'uomo, propriamente 
dell'individuo, ravvisato sempre da V aléry con il suo tanto insistito pensiero, 
straordinario e a tratti immenso su questo fondo di intimo dissidio: 
L'oscurità che ci attornia ci crea un'anima perfettamente nuda. 
Un'oscurità tutta inseminata di luci inaccessibili. Siamo 
inevitabilmente portati a pensare a certe dimore ove si veglia. 
Popoliamo vagamente l'ombra di viventi luminosi che non potremo 
mai conoscere. 
E la medesima ombra che sopprime le adiacenze del nostro corpo, ci fa 
abbassare di conseguenza il suono della voce, che essa riduce a una 
parola interiore, giacché siamo abituati a rivolgere la parola solo a 
esseri poco lontani. 
Proviamo una calma e un disagio singolari. Tra l'"io" e il "non-io", 
non si dà più comunicazione. Sotto la luce piena, esisteva, grazie ai 
nostri atti, una concatenazione tra i pensieri e le cose. Le sensazioni 
si mutavano in pensieri, i pensieri in sensazioni; gli atti 
funzionavano da intermediari, il tempo da moneta. Ma ora non ci sono 
più scambi, non c'è più l'uomo che agisce e che è misura di tutto. Non 
vi sono che due presenze distinte, e altre due incommensurabili. Non 
vi sono che due avversari che si scrutano e che non si comprendono. 
L'immenso ingrandimento delle nostre prospettive e la riduzione del 
nostro potere sono ora a confronto. Per qualche istante, l'illusione 
familiare che le cose corrispondano a noi ci abbandona. Una mosca 
che non riesce ad attraversare un vetro, può rappresentare 
perfettamente la nostra situazione. 
[ ... ] 
Il solitario per eccellenza, l'intelletto, potrà allora difendersi con i 
propri pensieri. [ ... ] (Variazioni su una "Pensée", in Varietà) 
Difendersi anche con la risorsa della fantasia, che è pensiero. E non fa a 
meno di avere una sua misura di concretezza, di verità, quella cui tende l'invenire 
manzoniano con tutto il principio della storia indiretta e del verosimile, della 
somiglianza per mezzo di opera artefatta (cfr. Dell'invenzione e Materiali 
estetici). Gli ostacoli in tal modo della vicenda umana vengono aggirati e 
prospettati secondo un diverso rapporto di incidenza, ora sottratti al peso 
dell'"inevitabile accadere" (Pavese) come delle leggi materiali fisiche, ora resi 
liberi dal danno di insidie e macchinazioni calcolate. Per Mircea Eliade il modulo 
della prova da superare diventa comportamento mitico-paradigmatico, quando 
entra nel racconto fantastico dove ha sempre questo carattere archetipico serio, 
importante: 
[ ... ] il racconto meraviglioso presenta ciononostante la struttura di 
un'avventura infinitamente grave e responsabile, perché si riduce, 
insomma, a uno scenario iniziatico: ci si trovano sempre le prove 
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iniziatiche (lotta contro il mostro, ostacoli in apparenza 
insormontabili, enigmi da risolvere, lavori impossibili a realizzarsi, 
ecc.), la discesa agli Inferi o l'ascesa al Cielo, o ancora la morte e la 
risurrezione (che sono poi la stessa cosa), il matrimonio con la 
Principessa. E' vero, come ha molto giustamente sottolineato Jan de 
Vries, che il racconto termina sempre con una fine felice. Ma il suo 
contenuto propriamente detto riguarda una realtà terribilmente seria: 
l'iniziazione, cioè il passaggio, attraverso una morte e una 
risurrezione simboliche, dall'ignoranza e dall'immaturità all'età 
spirituale dell'adulto. [ ... ] 
Il racconto riprende e prolunga l'iniziazione al livello 
dell'immaginario. Costituisce un divertimento oppure un'evasione 
unicamente per la coscienza banalizzata, e principalmente per la 
coscienza dell'uomo moderno; nella profondità della psiche gli scenari 
iniziatici conservano la loro gravità e continuano a trasmettere il loro 
messaggio, a operare mutamenti [ ... ]. (l miti e i racconti di fate, in 
Mito e realtà) 
[ ... ] leggendo un romanzo [ ... ]. si esce dal tempo storico e personale e 
si viene immersi in un tempo favoloso, trans-storico. Il lettore è 
messo a contatto con un tempo estraneo, immaginario, i cui ritmi 
variano indefinitamente [ ... ]. Il romanzo non ha accesso al tempo 
primordiale dei miti ma, nella misura in cui narra una storia 
verosimile, il romanziere utilizza un tempo apparentemente storico, e 
perciò condensato o dilatato [ ... ]. (Sopravvivenze e travestimenti dei 
miti, in Mito e realtà) 
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Difendersi dunque con l'intelletto e la fantasia, con le risorse dell'astuzia 
contro le avversità, si potrebbe dire della vecchia virtù contro lafortuna (come 
nella novellistica dal Boccaccio al Cinquecento), o del genio contro il caso 
(come prospetta Tolstoj nell'Epilogo di Guerra e pace). Anche contro la routine 
quotidiana (al modo di Giovan Battista Angioletti in L'anatra alla normanna) e il 
conformismo (le Avanguardie, il Surrealismo). Insomma l'inatteso di fronte al 
consueto e logoro, il possibile rispetto al rigido, al non libero, al finito (in 
analogia alla siepe leopardiana, al contrasto fra limite e impreciso, indefinito). 
Ecco quindi lo spazio dell'ipotesi e dell'alterazione, che porta meraviglia, 
l'attributo primario del fantastico come della favola e del romanzesco. 
L'avventuroso e il magico si confondono. Mostrano il loro stacco irriducibile-
per l'alterazione appunto - dal piano comune, diremmo "non alterato". Il 
richiamo del magico, dunque, o del sorprendente dai tempi lontani delle Mille e 
una notte e dell'antichità classica alla cultura medievale (l'episodio dantesco di 
Pier Delle Vigne) e a quella successiva moderna: nel Tasso, nel Barocco, nello 
stesso "bizzarro" settecentesco, nel Romanticismo specie tedesco, poi nei 
racconti di E.T. Hoffmann, nel mondo del Decadentismo europeo con gli 
elementi di "orrore", "demonico", "deviato", "assurdo" e nei suoi particolari 
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aspetti quale quello del Surrealismo, nonché in tante fonne odierne al modo di 
Savinio o di Landolfi o di Buzzati o ancora di Morovich. 
Alterazione non per eccesso, per carico, bensi - come già notato - per 
dissonanza, il tipico principio moderno dato dal rapporto di "non connessione" 
fra cosa e immagine, fra l'individuo e la situazione in cui si trova. Borges allora, 
il grande cieco che scruta a ritroso casi singolari su piste inquietanti, dove nulla 
appare certo o razionale, se non un gioco sottile di illusione. E Stelio Mattioni 
nei racconti de Il corpo organizzati su un nucleo sofisticato di tracce inesistenti. 
Per non dire di Resnais e Robbe-Grillet con l'analisi enigmatica de L'année 
dernière à Marienbad. Cosi l'incognita dilaga e si fiuta nell'immaginario, cioè la 
finzione dell'arte o lo spazio del sogno. Qui si attende il fatto inconsueto, il suo 
svolgersi e avverarsi. 
Il viandante, l'altra dimensione. 
Nel bisogno atavico di scoprire, di sperimentare con mezzi anche diversi e 
più forti come il gusto del deviato o del defonnato o delle sensazioni alterate, 
sia per conoscere sia per provare emozioni nuove magari artificiali, assume un 
suo ruolo il modulo del Viaggio non preordinato, non sicuro quanto al percorso 
e alla meta, metafora dell'esistenza (la Stultifera navis di Sebastian Brant). 
L'errante, quindi, il pellegrino, l'uomo dotto (lo stesso Erasmo) e l'uomo 
precario (fissato da Leopardi), impegnati in un'avventura di viaggio verso un 
chiarimento o verso l'ignoto, in un itinerario il più delle volte intricato. Ma un 
itinerario pure molto spesso pensato, immaginato sull'onda di una fantasia 
accorta, dai tratti sovvertitori, secondo meccanismi di rottura. Con l'irregolare e 
l'aberrante si accompagna, nella prospettiva dell'autore, l'idea dell'errante: 
(ab )errante. Cosi il viandante di Vito Timmel "sdraiato sulla l terra guarda le 
stelle che la Ragione l dell'infinito carica di brillore l nell'immenso spazio" (/1 
magico taccuino). 
Ciò pennette un'apertura di sondaggi nel pensiero, se si preferisce un'apertura 
del pensiero, che vede il viaggio legarsi al Tempo col suo spessore complesso, 
nonché alla Memoria di tipo non pacifico, non gratificante. L'avventura cioè si 
estende e si proietta, a tali condizioni, problematicamente per le spinte di un 
intelletto ricco d'inventiva oltre i vincoli materiali, in una dimensione diversa. Il 
Tempo non è più allora il tempo nonnale, come lo Spazio non corrisponde più 
ai percorsi comuni. La stessa Memoria gioca un ruolo sottile nell'avvicinare o 
nell'allontanare un fatto, e il campo della vicenda prende altri contorni, una 
consistenza alterata (per dissonanza). 
Ii Tempo! Lo Spazio dell'inventiva! Sganciato dal peso delle cose quanto 
$Ila fissità costante dei legami con queste, impigliato nella precarietà, 
nell'inettitudine, l'uomo si fa protagonista di nuovi itinerari in vario modo 
sorprendenti, tali da compiersi sul piano della scrittura: è il caso del viaggio 
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pensato da Bontempelli in Giro del Sole, dell'esperienza in un ambiente di natura 
delineata da Conte con Equinozio d'autunno, del percorso inconsueto attraverso 
altri mondi e stagioni di esistenza prospettato da Fiammetta Gamba Varese in 
Altre strade altre stelle. Un ben vasto articolato panorama si dispiega, dalle 
molteplici sfaccettature, il cui campo si può qui restringere per praticità a due 
tipi indicativi diversi, l'immaginario di Calvino e il favoloso di Sgorlon. 
Uomo e Tempo, inteso come spessore di ignoto con una dinamica di azioni. 
Per V aléry, secondo un suo pensiero sulla danza, 
[ ... ] J'Espace n'était que le licu des actes: il ne contieni pas leur objet. 
C'est le Temps; à présent, qui joue le grand r6le ... (Pièces sur l'Art) 
E la durata, altro termine caratteristico, indica un modo di essere o di risultare 
di un dato avvenimento, il suo configurarsi o svolgersi su un ordine di attese e 
di sorprese. Gli interrogativi non hanno sempre una risposta specifica, mentre 
questa può non esaurire i presupposti di partenza perché a volte fallaci, dovuti a 
un gioco di apparenze. Ma la vicenda così sentita, il suo corso con la durata dove 
protagonisti sono l'Uomo e il Tempo, è senz'altro avvincente, "romanzesca" e 
paradigmatica, "mitica", propria di una "tranche d'imagination", di un sondaggio 
del pensiero. 
"Romanzesca" sta a "mitica" come "esperienza" a "essenza": il romanzesco e 
l'esperienza mostrano o contengono tmcce di mitico e di essenza. Mito, Essente, 
se non l'Essere, respirano neli'Opem. Allora viene il gusto della durata della vita 
(secondo il principio messo in luce da A. Tenenti in Il senso della morte e 
l'amore della vita nel Rinascimento) o del tempo (il suo "stare" per B. Tecchi in 
L'impressione dì vivere due volte, in Tarda Estate). E della durata dell'Opera 
stessa, cioè la sua tenuta, la sua credibilità (Manzoni, M. Eliade). 
Il fanciullo privilegiato, la prova. 
A chi è "protagonista" appartiene il coraggio di sperimentare con rischio. 
Ciò tocca anche al fanciullo, ossia all'uomo che abbia spirito genuino di 
stabilire un rapporto verso le cose con capacità di meravigliarsi (Saba) o animo 
giovane di generosa disposizione verso gli altri con senso di solidarietà 
(Leopardi). Privilegio come merito. Protagonista o "eroe" come colui che porta 
avanti sulle sue spalle un compito difficile, superiore. Una foresta silenziosa e 
un fanciullo, Daniele. In mezzo, la lunga vicenda singolare di Altre strade altre 
stelle che si chiude con un interrogativo, valido piuttosto come vero punto di 
partenza per uno sviluppo non raccontato, per un"'azione" che non c'è, sebbene 
ipotizzata; esperienza non detta in quanto non fatta, per lo meno sul piano della 
scrittura intesa come !"'evento" rilevante. Dunque Daniele, al termine della sua 
straordinaria avventura, 
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Aveva finto di credere alle spiegazioni di Aileen e degli altri: lo 
avevano trovato febbricitante e privo di memoria lungo spiagge 
lontane, spazzate dal vento e dalle tempeste, e avevano dato una loro 
interpretazione a tutta la vicenda. Ma Daniele sapeva che la realtà era 
diversa: per essere sicuro di sì e dei suoi ricordi bastava che guardasse 
una scaglia di roccia rosata, un minuscolo frammento staccato da un 
ponte di rocce, battute violentemente da un folle mare increspato di 
schiuma rossa. Era una pietra minuscola e apparentemente simile a 
tante altre, ma nel suo interno racchiudeva alcuni minerali che nessuno 
scienziato al mondo avrebbe potuto identificare o classificare. 
Fingere di credere a qualcuno, perdere la memoria, sapere invece la verità. 
Sono gli elementi cardine su cui ruota il giro impegnativo di esperienze, lasciato 
ormai da poco alle spalle. Cui si lega la costante presenza del senso ultimo e 
finale, quello di una salvezza. Trovare un significato al vivere, conoscere vuoi 
dire salvarsi. Ed è l'intricato percorso per giungere a questo, che costituisce il 
materiale della narrazione, quello che c'è invece ed è raccontato - come sopra si 
notava- dall'Autrice, rispetto alla parte non svolta. Cosa che Fiammetta Gamba 
Varese fa-attraverso una sorta avvincente di cammino dell'uomo, ampio affresco 
ora di piste intrecciantisi ora di tappe raggiunte, tali da ricalcare i momenti della 
civiltà su un piano scientifico e artistico-figurativo di intenso richiamo. 
Senso finale di salvezza, che si avverte per tutto questo percorso di 
straordinarie avventure e si attende necessario, cioè si aspetta che si compia, 
appunto la salvezza di Daniele: "essere sicuro di sé e dei suoi ricordi", 
riappacificarsi con le cose nel loro lato segreto. Anche con una piccola pietra, 
come per Borges I'Aleph o la stessa Ruota in La scrittura del Dio che gli 
permetteva di capire tutto solo a guardarla. Egli, allora, 
Un giorno, trovato uno spiraglio nel tempo, sapendo che non sarebbe 
mai potuto tornare indietro, avrebbe avuto il coraggio di riprendere il 
cammino alla ricerca della sua vera terra di origiue o sarebbe rimasto 
per sempre in quell'universo parallelo, tanto simile al suo? 
Bella chiusa, così bilanciata su una finestra di ignoto come la vera terra di 
origine, e uno stato di somiglianza parallela dopo tanta e tanto sorprendente 
alterità, motivata per di più da quel felicissimo "trovato uno spiraglio nel 
tempo", quasi un Tempo che s'interrompe con delle fratture o dei vuoti, mentre 
per uno scrittore come Rilke gli specchi, secondo il suo principio dell'immagine 
incorporea, sono intervalli del Tempo. Uno spiraglio- appiglio, anche, in vista 
di questo chiarimento di sé. Che implica del pari il rapporto di Daniele con il 
passato, con la terra. Dalle rovine il protagonista tende con fatica alla salvezza, a 
una dimensione accettabile grazie alla lorza dei dipinti, dell'immagine. 
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Indicativa l'ampia puntualizzazione che dà luogo ai passi sopra citati: 
Da tempo Daniele si era fermato ai bordi di una fitta foresta. non 
lontano da una delle grandi metropoli del globo. 11 ricordo del passato 
era sempre vivo e pungente in lui e forte il desiderio di riprendere la 
via dei mondi. Ma quando l'ansia cominciava a farsi troppo acuta. 
bastava che con gli occhi cercasse il bel volto di Aileen, che subito 
ogni inquietudine si dissolveva. Non voleva perdere quella felicità 
tanto faticosamente conquistata, né indagare troppo sul presente e 
sull'universo che lo aveva accolto; per questo non sarebbe tornato mai 
più nella sua città natale, né a Ketra o a Vatra e neppure in un altro di 
quei luoghi che lo avevano visto giovinetto. 11 timore di scoprire che 
tanti suoi dubbi erano veri, gli impediva di indagare a fondo e di 
confrontare la ricostruzione del suo passato, come l'aveva letta nei 
giornali e nelle cronache del tempo e come invece la ricordava, nitida 
e senza possibilità di confusioni . Troppi particolari, spesso 
importanti, non corrispondevano. 
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"Aveva finto di credere alle spiegazioni di Aileen e degli altri[ ... ]". 
Sfasatura, non adeguata corrispondenza di nessi e legami con le esperienze 
fatte, sono il culmine di una difficile presa di coscienza, di un senso di 
incognita, di incertezza. Il complicato viaggio di peripezie da parte di Daniele, 
che costituisce la materia del lungo racconto, organizzato in nuclei suggestivi di 
mondi e città pieni di elementi mirabili, sta a mdicare un'esigenza di narrativa 
non certo gratuita o di semplice diversione, mossa dalla capacità di questa 
Scrittrice, esperta studiosa di principi prospettici scientifici e artistico-
figurativi, di creare un susseguirsi disorientante di prove, di percorsi ardui, di 
luoghi estranei per quanto pieni ora di fascino ora di spavento. Una logica sottile 
rallenta o accelera la portata degli avvenimenti, le esperienze singolari di casi 
inediti che non sempre si legano, secondo un'ottica per quadri. Ecco, le sequenze 
di Altre Strade Altre Stelle aprono un tempo di labirinto e di "doppio" come 
molteplice, come sfaccettatura continua: lo sguardo, il punto di riferimento 
cambiano sempre e sottointendono un precedente non accertato, che sembra 
diventare la meta (del chiarimento). 
Non si tratta però di un volgersi indietro, bensì decisamente avanti, in quanto 
la presa di coscienza del trascorso o dell'oscuro non sta nel già sperimentato, ma 
nell"'altro" da provare, in quel dominio inconsueto dove può succedere qualcosa 
di più interessante, appunto chiarificatore. E siffatto "precedente" costitusce la 
spinta, ·proprio all'inizio del libro, o il movente per Daniele, che "voleva girare 
il mondo e scoprire dimensioni nuove e ancora inesplorate". 
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Il chiarimento, la salvazione. 
Su questo itinerario viaggiatorio che così prende avvio e svolgimento, di un 
favoloso ardito, sempre mutevole in quadri ed episodi, si muove irrequieto un 
pensiero di fondo intorno alle ragioni di tale esistere e a determinati 
comportamenti caratteristici, di tipo paradigmatico, archetipico: qui entra 
l'elemento mitico rilevante, nel suo stretto peculiare legame con un aspetto reale 
dell'esistente e della verità, assertore pertanto di misteriose rivelazioni. Nella 
fantasmagoria dunque un'onda di segreto, l'onda dei significati delle cose. 
Ecco allora le rovine di una lontana città, Ketra, e la sua iscrizione sulla 
pietra tre volte, simile a una formula magica; l'accendersi con brevi lampi di 
piccoli cristalli in una grotta; trasformazioni c ridimensionamento dell'ottica fra 
sorpresa e paura; il vecchio Aron dalla barba bianca con il suo lungo racconto; la 
speciale città di Vatra; gli uomini verdi; il rimpicciolimento del corpo (di 
Daniele) con un liquido sparso sulle antiche rovine e il compito di ridare 
(assegnato a Daniele) la statura originaria al popolo divenuto piccolo e una 
nuova civiltà; il grande sogno e le immagini della realtà che si sdoppiano, "tanto 
distanti e diverse"; il racconto poi di Onal , l'unico superstite di Vatra, pur 
essendo passati più secoli dalla sua distruzione; impressioni fugaci e come 
sospese, del tempo che si è fermato, dell 'arte che è morta (secondo i saggi di 
Vatra, la città dell'arte), della scienza avanzata sino ad essere quasi presuntuosa 
(rifugio inaccessibile ma impotente di fronte alla scomparsa dei concittadini di 
Onal); il frammentarsi delle figure nello spazio e il loro lento ricomporsi nel 
precario rapporto tra l'oggetto c la sua immagine; poi certe incongruenze, come 
il ripetersi di avvenimenti identici in ragione di una durata di tempo maggiore o 
lo staccarsi dagli affreschi di personaggi più liberi e autonomi, secondo uno 
strano prender consistenza (davanti agli affreschi dell'assedio di Tulnia, un'altra 
città); lo scivolare silenzioso a vari livelli delle strade colorate di Nuova Ketra, 
dopo che gli abitanti erano stati bene nella città di cristallo (e gli abitanti di 
Vatra si sono dissolti in un '"enorme nuvola verde"), mentre un altro 
personaggio, Alex, di fronte alla curiosità di Daniele dovrà scoprire da sé 
l'esistenza del Quinto codice. E si profila- dopo le parole restituzione al passato, 
dopo la stanza cubica trasformata di colpo in un universo immenso, dopo la 
strana luminescenza, Aron ormai vecchissimo e quasi cieco - il mondo degli 
atomi con il suo fascino inqietantc; intanto "il tempo non aveva misura" e 
Daniele ricordava le notti stcllatc a lui familiari con il desiderio forte di rivedere 
I'Orsa Maggiore. Come doveva ritrovare se stesso, combattuto fra angoscia e 
speranza di scoperta sicura, così si contrappongono antiche e nuove civiltà, 
secondo una sorta di maturazionc c presa di coscienza collettiva propria di uno 
stadio esistenziale del tutto fuori norma. Difficoltà di adattamento, forte tensione 
dell'animo costituiscono il riflettere allucinato del giovane, preso dal bisogno 
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irresistibile di fissare un volto sull'immagine di un dipinto visto un tempo 
lontano, dove arte e tyemoria si combinano, pensiero e realizzazione: 
Il volto non ha ossatura [ .. . ], ma vive e si dilata in uno spazio senza 
limiti né confini. Nasce da un punto ed è infiniti punti nell'universo, 
mondi o semi di mondi, atomi vaganti attratti da misteriose forze di 
gravità. Sembra labile e diafano come un velo di ghiaccio sul vetro di 
una finestra nordica, ma la sua forma durerà quanto quella dell'Orsa 
Maggiore. 
Tanto che a queste parole prende consistenza il configurarsi dell'immagine 
stellare di un volto. Quindi l'esperienza ad Aralia fatta di case intrecciate sui rami 
degli alberi, l'incontro con la civiltà degli Arali tutto diversa da quella terrestre, 
gente strana che non parlava, silenzio apparente (dovuto alla non adatta frequenza 
delle onde sonore per orecchie umane), stato irreale, Daniele più che mai 
assillato dai dubbi: 
Sto vivendo nella realtà di un'opera d'arte, ricostruita dalla mia 
memoria, [ ... ] forse sono dentro quel dipinto, prigioniero di 
un'immagine che è nata cd esiste ancora là sulla Terra. 
Faticoso anche per gli Arali, dediti a creare armonie di colori e forme nello 
spazio, comprendere una diversa società fatta di macchine, di odio, di violenza, di 
inganno. Liberi, 
Non conoscevano la scrittura, ignoravano le figure geometriche, la 
logica matematica, i numeri, dci quali non avevano mai avuto 
bisogno; questo spiegava la bizzarria della loro arte e la curiosità per 
tutto quello che gli uomini avevano creato sulla Terra. 
Intanto molte case di Aralia "si erano dissociate dagli alberi", procurando così 
nuovi aspetti di metamorfosi e di meraviglia. Altrimenti sorprendente 
l'avventura nella roccia di cristallo tagliente, dentro una montagna dalla vetta 
trasparente, piena di stanze labirintichc senza porte né finestre, che non finivano 
mai: Daniele andava veramente avanti o ritornava sui suoi passi? Era solo 
un'impressione? Singolare la comparsa di due donne, Aila prima, poi Chiara che 
non ricordava nulla di sé. Ma come facevano a muoversi attraverso blocchi 
compatti di cristallo, cioè le stanze apparenti nel cuore della montagna? Essere 
allora senza corpo, vivere senza spazio, essere forse morto, però pensare e 
provare sensazioni. Di nuovo si presenta il fatto singolare delle sembianze che si 
ricompongono, di Daniele, di Chiara, i cui lineamenti si andavano abbozzando 
nella pietra: il profilarsi di un volto come dimensione di memoria e presa di 
coscienza. Forte perplessità, affetti umani intensi, disorientamento e rabbia, 
dilacerazioni dell'animo diviso fra slancio e impossibilità di azione in una realtà 
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spesso labile sfuggente, uno stato d'inadeguatezza ripetuta denotano i tratti di 
un'esperienza inedita quanto vera, perché frutto di gusto autentico del vivere e di 
un pensiero aperto al bisogno di conoscere. Anche Chiara cerca le sue radici con 
le tracce di un percorso esistenziale perduto c scopre le sua casa, simile a quelle 
degli altri abitanti scavate nella roccia, prive di finestre se non una in alto rivolta 
verso il passato: appartengono agli Helpidi, le cui luci si accendono e si 
spengono continuamente, popolo che non usa le tombe perché nessuno muore, i 
corpi scomparendo all 'improvviso, restando invece viva ma invisibile la 
persona. Altri interrogativi sorgono intanto, quando il protagonista viene a 
trovarsi in una foresta strana di alberi c di figure impercettibili, gli Ilfi, un 
popolo senza storia fatto di esseri inconsistenti come le piante, per i quali 
l'unica realtà vera è ciò che si racconta, precisamente - secondo una ragazza di 
loro chiamata Luja - "i nostri pensieri, le poesie, la musica", e non avevano 
testi scritti: la fragilità della vita, il passaggio nella morte, il risorgere radioso 
non concesso a tutti attraverso il fiume da una riva all'altra sono fasi misteriose 
vissute e rappresentate dal compagno Eloth, al centro di un avvenimento 
straordinario; del pari emergono alcune considerazioni, che nessuno è immortale, 
pochi hanno il dono di sopravvivere, non esiste la dimensione del tempo, quindi 
di un prima e di un poi, né si ha il senso della durata, non si conosce il periodo 
della propria nascita, dimenticate le origini , senza un corpo che si consuma, 
senza la possibilità di avere figli. In un'altra foresta vicina invece, la foresta 
pietrificata e che pietrifica, andando lì si acquisterebbe un corpo, con la 
possibilità di amare, avere dei figli, però di essere condizionati dalla misura del 
tempo e dall'immobilità. Esperienze da lasciare stordito il coraggioso Daniele e 
insieme inappagato. Ecco il suo nuovo avventurarsi in un deserto senza fine, la 
perplessità nel non avere punti di riferimento, di non sapere cosa credere ("Sono 
giunto ai confini dell 'universo, al di là di questo chiarore c'è il nulla"); il 
contatto - ormai senza peso - con un nucleo solido e compatto, con un punto 
vitale che cresce veemente dentro di lui c il suo inavvertito cambiamento e 
quello dell'ambiente esterno. È la città dalle abitazioni di vetro ("Sembrava che 
l'aria intorno si fosse condensata in tante costruzioni geometriche ... "), da dove 
con un balzo improvviso egli viene sollevato su un'altra città lontanissima, fatta 
di alte costruzioni in pietra. L'inconsueto, procurando meraviglia e sorpresa, dà 
pure luogo a quell'attendere che è meditare. Così all'euforia di Daniele subentra 
una quiete, piuttosto strana, data dall'osservare tutti questi eventi e dall'accorgersi 
ora di stare in una prigione di vetro, cioè gli edifici che erano in realtà solidi 
geometrici, cristalli dalle forme bizzarre su un impianto di volumi labirintici. 
Difficile trovare la via, quindi riuscire a farcela, individuare infine un cubo 
isolato, indipendente, mentre la città si allontanava, "brulicante di vita, di luci, 
di macchine". Cos'era successo? In un rebus di incastri due piattaforme 
permettono di cogliere meglio il rapporto fra i corpi (secondo uno schema 
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circolare) e si contrappongono al modo di due poli entro una sfera; mentre il 
cubo lo richiama sino ad attrarlo nel suo interno. E c'è pure lo specchiarsi sulle 
lucide pareti geometriche, che porta Daniele a vedere moltiplicata la sua 
immagine, a smarrirsi e a perdere la propria identità. Una pista altamente 
suggestiva egli sente di dover rintracciare, nascosta sotto le mura della città di un 
tempo e costituita da sei lettere, AILEEN, quasi un misterioso messaggio da 
decifrare. Sparita la "finta" ciuà, rimane l'altra; e intanto le sei lettere si 
spostano di continuo e lo seguono o lui crede di ritrovarie tra mille ostacoli 
imprevedibili . Aveva un significato questo nome, che nel suo spostamento non 
a caso seguiva un preciso calcolo matematico? In un'enorme deflagrazione da 
universo impazzito, da caos, ripensando alle incredibili esperienze passate e alla 
sua Terra, egli pronuncia sgomento quel nome, desideroso di tornare a casa, ma 
"a quale casa?". Allora, nel turbinare di suoni e di colori, mentre gli sembra di 
individuare cose e dipinti un tempo molto amati, sente un volto chinarsi su di 
lui e sussurrare "Non Aila, Aileen", quello di una giovane donna "dai grandi 
occhi neri ansiosi e sorridenti". Singolare viaggio non portato a termine, 
esperienza si direbbe interrotta su un ritorno mancato o impossibile, bilanciata 
su una lunga parte compiuta in quanto sperimentata e su un'altra indefinita, 
ignota perché manchevole ancora di una pista bene scelta. Incertezza, insomma. 
Così dunque - come già notato - il fermarsi di Daniele "ai bordi di una fitta 
foresta, non lontano da una delle grandi metropoli del globo", con il bisogno "di 
indagare a fondo e di confrontare la ricostruzione del suo passato", non 
bastandogli le spiegazioni di Aileen e degli altri. Cercando forse un'origine, una 
"ragione", che non sta indietro. 
Quale il senso di tutta quest'avventura strabiliante, sostenuta da motivi 
geometrico-matematici c fisici, nonché da una particolare corrispondenza 
artistico-figurativa, svolta come mctafom complessiva di momenti della civiltà? 
Certo il paradigma di qualcosa che non si risolve in una direzione e giunge a 
uno stadio diremmo interlocutorio carico di inediti interrogativi esistenziali, con 
quel tono di attesa, quindi, e di una sorpresa non ancora rivelata. Ideato per di più 
secondo una singolare ottica "scientifica", ritrovabile in una rara corrispondenza 
semantica di certi termini, di taluni nomi specialmente, Ketra, Vatra, Tulnia, 
Ilfi, Aileen, fatti di suggestivi riechcggiamenti nascosti, di tracce rielaborate e 
variate sempre sul nodo presente-passato. sperimentato-ignoto. 
Su queste piste si muove molto bene il lavoro di Maria Pia De Martin (nato 
in un quadro di ricerche e tesi su questo ambito tematico ed ora accolto nelle 
Pubblicazioni di Facoltà), che con fincua c capacità mette in luce la struttura di 
un materiale non facile, dalle lince lrasulgliate, e coglie l'andamento dei quadri 
tematici nel loro sottile legame come nei relativi caratteri linguistici. Così 
prende in esame i tratti morfologic1 della fiaba, le prerogative del fanciullo 
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divino, le istanze dell'indagine labirintica e le metafore dell'eterno ritorno, non 
esclusi i significati del bosco e della luce e dei colori e del silenzio e di 
determinati suoni e del movimento in parallelo a particolari stati d'animo. Lo 
studio poi di alcune città e dei loro nomi rientra in un confronto lessicale in 
grado di suggerire stratificazioni "storico-immaginarie" della vicenda umana. Ma 
soprattutto spicca l'intendimento lungamente valutato e concordato di proporre 
un'ipotesi di traduzione senza di fatto tradurre, di cercare cioè l'area e il possibile 
lettore più sintonizzabile con l'opera considerata. Precisamente. per l'ambito 
tedesco, la scrittura di Michael Ende con la sua Unendliche Geschichte. dalla 
quale però Altre Strade Altre Stelle di Fiammetta Gamba Varese tiene parecchie 
differenze. Lavoro quindi non convergente e diremmo non prestabilito secondo 
un tracciato pronto, tanto più se dalle diversità degli elementi confrontati risulta 
più evidente il carattere individuale di uno di questi. Qui poi la De Martin si 
spinge oltre le linee di una pur attenta analisi del problema in questione, e 
svolge con originalità di vedute una trama intelligente di riferimenti alle arti 
figurative , in ciò proseguendo gli spunti stessi presenti in Altre Strade per 
l'ottica culturale della SCiittrice. attenta studiosa di Storia dell'arte nonché esperta 
di !ematiche critiche. 
Entra allora in campo il linguaggio di alcune personalità di pittori, rivelando 
intrecci ulteriori ed elementi di una nuova "traducibilità". L'aprirsi a possibili 
accostamenti del genere fa leva sul dato figurativo, addirittura logico-figurativo. 
fondamentale di Altre Strade: vede nomi quali Picasso, Klee, Kandinskij, ed 
Escher, Mirò, Ernst. per non dire dello stesso Ende padre, appunto Edgar. Tocca 
poi proprio all'arte il compito di salvazione dell'uomo, affine a quello del 
giovane "eroe" o fanciullo "divino" Daniele, se pensiamo alla rinascita di Vatra 
attraverso la pittura. E, rileva la De Martin nel suo studio. 
Non una pittura qualsiasi ma una pittura che ricorda le avanguardie del 
'900, tutta tesa all'annientamento dell'universo artistico dei secoli 
precedenti [ ... ]. E proprio da questo [riprendendo Eliade] caos 
primordiale - i primitivismi rintracciabili nell'esperienza del '900 non 
sono certo casuali - nasce un'arte nuova. Si potrà interpretare dunque 
tale percorso delle arti figurative come espressione dell'eterno 
susseguirsi di vita-morte-rinascita (Cap. Il.3 Il mito dell'eterno 
ritorno) . 
Mitico o paradigmatico dunque questo viaggio interiore così espanso in una 
dimensione sorprendente c insieme ben valutata: il senso di un'esperienza di 
pensiero teso per sondaggi a interrogativi di fondo sull'esistere,soprattutto alle 
motivazioni di un'"origine" poste o date da un tempo non ancora venuto. Una 
scrittura poi che lega la vicenda all'azione, alla credibilità dell'azione, costituita 
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dallo spazio della favola. dell'immaginare. "In principio - se teniamo presente 
Valéry- era la favola". Ed è tuttora. per i suoi elementi archetipici. 
Sicché l'evento si attende e ci sorprende. ci desta meraviglia. insieme con la 
meta. quando è importante. 
Se non succede come alla figura di donna delineata da Eluard. "la coglitrice di 
gelsomini". che cercava stelle dovunque non ce n'erano. 
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lnoltTe vanno considerate le seguenti. relativamente alla Sciittiice: 












Filippino Lippi nella storia della critica. 
Firenze, Amaud, 1958; 
Il 115 piede. Milano. Fabbri. 1977: 
Altre Strade Altre Stelle, cit.; 
Quello che non c'era. in "il belpaese". n.8, 
Milano, Camunia. 1992; 
Altre Strade, Altre Storie, Nuovi Autori. in 
"Paese Sera". 7 gennaio 1982: 
L 'ultima tela dipinta, in "L'albero". (71/72). 
1984. pp.302-4; 
F G \1 • Altre Strade Altre Stelle. in 
"Schedario". XXXIV. 199. gennaio-febbraio 
1986. p.XIII: 
Altri mondi, altre stelle. in "Toscana qui". 
n.5. maggio 1986: 
F.G . V. · Altre Strade Altre Stelle. in 
"Uomini e libri", n.l08-9. aprile-giugno 
1986. p.55: 
F .G.V.: Altre Strade Altre Stelle. in 
"Prometeo". n.24. ottobre-dicembre 1986. 
pp.l98-200: 
F.G. V. : Altre strade altre stelle. in "Nuova 
Antologia". giugno 1986. pp.493-4: 
l/ Tempo l'Uomo le Stelle. in "Il Banco di 
lettura" . n.3 . ottobre-febbraio 1989, pp.ll-
14. 
Le citazioni. poi. da testi stranieri privi di traduzione in italiano, come 
alcune da Valéry, sono rimaste nella lingua originaria. Mentre il motto iniziale 
tratto da Borges appartiene al lavoro curato da L.Bacci Wilcok (J.L.B .. Nuova 
antologia personale [1968], Rizzoli. 1984); inoltre i passi valéryani di Varietà 
sono dovuti a S. Agosti (P.V., Var. [1924-1944], SE, 1990) e quelli di 
argomento mitico-narrativo di E1iade a G. Cantoni (M.E., Mito e Realtà [1968]. 
Boria. 1985). 
INSEGNARE GEOGRAFIA AGLI STUDENTI DI LINGUE, 
DOVE, COSA, COME, PERCHE' ? 
Gianfranco Battisti 
Le presenti note si riallacciano alla comunicazione inviata quasi dieci anni or 
sono al Convegno annuale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
(Battisti 1983a). Esso derivava a sua volta da un più ampio saggio apparso su 
"Geografia" nel 1983, e dedicato specificatamente alla Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, unica Facoltà universitaria 
di tale genere in Italia (Ib. 1983). Esso riassumeva l'esperienza maturata in 
quattro intensi anni presso una struttura peculiare, vissuta per di più in una fase 
eccezionale della sua vita. Nata nel 1954, la Scuola di Lingue stava allora 
effettuando la transizione da una Scuola a fini speciali annessa alla Facoltà di 
Economia e Commercio allo status di Facoltà autonoma, finalizzata al 
conseguimento del diploma di laurea, nei due indirizzi di Traduzione e di 
Interpretazione l . 
Oggi la mia esperienza didattica in questa sede unica nel suo genere ha 
toccato i 13 anni, ai quali vanno aggiunti 3 anni presso il corso di laurea in 
Lingue e Letterature straniere (ora: Lingue e letterature straniere moderne 
europee) della Facoltà di Magistero. E' sembrato quindi non superfluo un 
ripensamento sugli scopi, i contenuti e le modalità dell'insegnamento della 
Geografia nelle Facoltà linguistiche, in un momento in cui la posizione della 
nostra disciplina, quali ne siano il taglio e la denominazione, appare gravemente 
insidiata nei suoi spazi didattici a tutti i livelli. 
Ho parlato di taglio e denominazione. La specificità del geografo viene infatti 
chiamata in causa secondo modalità differenti a seconda del corso di laurea. Alla 
Scuola di Lingue, l'insegnamento privilegia le valenze politico-economiche. Al 
piano di studi in questione, a cui viene riconosciuto valore professionalizzante, 
devono per legge uniformarsi le scuole che verranno aperte presso gli altri 
Atenei , sia pure a livello di diploma triennale 2. Risulta che iniziative in tal 
senso sono in cantiere in località diverse. e ciò per inciso dovrebbe mettere a 
disposizione qualche cattedra ulteriore ai colleghi più giovani che legittimamente 
si attendono uno 'sviluppo di carriera. La scelta originaria, a cui nei primi anni 
'60 non fu estraneo G. Valussi (un'altra delle tante occasioni in cui mi sono 
trovato a ripercorrere le sue orme). si deve al fatto che la struttura venne 
l Una delle esperienze pitl stimolanti è stata la "costruzione" di una tipologia 
di tesi di laurea "ad hoc" per questi due corsi. 
2 La Scuola di Lingue di Trieste attribuisce entrambi i titoli: il diploma e la 
laurea. 
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incardinata nella Facoltà di Economia, l'insegnamento potendo venir mutuato 
dall'allora corso di laurea in Scienze Politiche della Facoltà di Giurisprudenza. 
Scelta non estemporanea, visto che ancora nell'a.a. 1978/79, l'insegnamento 
della Geografia economica compare nel curriculum richiesto per conseguire il 
brevetto di "Tecnico superiore - Traduttore comm.le e interprete d'impresa", 
organizzato come corso post-laurea nell'ambito del Centro di Formazione 
Continua presso il Collegio Sperimentale "Versailles" di Marsiglia. 
Nei più tradizionali Corsi di laurea in lingue e letterature straniere (Facoltà di 
Lingue. Lettere e Magistero). troviamo in prevalenza la Geografia "senza 
aggettivi" (Pisa. Milano - I.U.L.M .. Viterbo. Trieste) intesa anche 
specificatamente come antropica (Bari. Pescara. Udine. Venezia, Verona), ma 
non mancano la Geografia regionale (Udine).la Geografia politica ed economica 
(Udine) o addirittura la Geografia economica. (Pisa) . Assente in effetti, la 
Geografia delle lingue (al di là del contenuto dei singoli corsi): disciplina nuova. 
che nell'ambiente delle lingue va piuttosto sotto il nome di "Linguistica 
areale"3 . Ciò lascia intendere il carattere meramente strumentale che tali colleghi 
riconnettono al nostro lavoro. Due secoli or sono la Geografia passava per 
ancella della storia (Ritter. 1817-1859): adesso saremmo "ausiliari" della 
linguistica. Funzione che del resto mi venne confermata anni or sono dal collega 
che ricopre tale cattedra. Dovendo intraprendere la redazione dell'atlante dei 
dialetti slavi del Carso triestino - istriano. a me si rivolse per una rassegna sulla 
strumentazione metodologica oggi usata dai geografi negli studi regionali. 
Com'era da attendersi. per altro, questi rinunciò ben presto ad utilizzare le 
molteplici possibilità che la nostra disciplina offre, a quanti desiderino procedere 
ad un'analisi di tipo regionale. La fase della rilevazione materiale dei dati fonetici 
venendo in parte affidata a dei laureandi. per questi ultimi non sarebbe stato 
agevole. né utile, procedere a complesse elaborazioni statistiche del materiale 
raccolto. Il momento prettamente linguistico non è giunto pertanto ad assumere 
il valore di una ricerca sul territorio geograficamente soddisfacente. Ad onor del 
vero, fino al compiuto affermarsi della rivoluzione "quantitativa" (1. Burton, 
1963), anche la ricerca geografica è rimasta a lungo confinata al livello di un 
rilevamento campionruio privo di attendibilità statistica. La diversità di metodo, 
a questo punto, può bene assumersi come indicativa della sepru·azione di fini che 
caratterizza le due discipline. anche laddove abbiano in comune il requisito della 
localizzazione sul terreno. 
3 Nella proposta di determinazione dei settori scientifici - disciplinari 
avanzata dai Comitati Consultivi del C.U.N. nel settembre '91, la Geografia delle 
lingue - già inserita nel gruppo L090 (Glottologia linguistica), viene incasellata 
nel gruppo MOGA (Geografia). Sull'argomento, cfr. Barbina (1980) e Breton 
(1978) . 
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Ancella. si è detto: utile alla ricerca. ma non solo a questa. Vediamo quindi i 
motivi per i quali l'insegnamento della Geografia deve essere sposato a quello 
delle lingue straniere. Per l'accezione politico economica, non vi sono dubbi: sin 
dagli inizi la geografia politica è stata intesa come geografia degli stati (F. 
Ratzel 1897), stati dei quali il traduttore/interprete è chiamato da politici ed 
operatori aziendali a rendere comprensibili a stranieri (e quindi in primis deve 
comprenderli lui) problematiche di natura economica. 
Ora. i fenomeni economici hanno spesso carattere astratto, o quanto meno 
fortemente sintetico. riconducibili a tipologie standard ripetitive. facilmente 
categorizzabili. Per le Facoltà umanistiche invece. non si pone tanto l'accento 
sulla similitudine dei fenomeni (la localizzazione di una raffineria che risponde a 
regole ben determinabili). quanto sulle differenziazioni rilevabili da luogo a 
luogo. da paese a paese. Le lingue sono diverse fra loro in quanto risultanti da 
sistemi di concetti elaborati nel corso dei secoli, attraverso apporti diversificati, 
fino a divenire uno degli aspetti fondamentali tramite i quali le società stanziate 
sul territorio si rappresentano alloro interno e si caratterizzano verso l'esterno. 
Non occorre scomodare Vidal de la Blache per ricordare come la cultura, 
intesa come civiltà, costituisca la matrice prima di una realtà - regionale. Il 
passaggio evolutivo che vede la cultura modellare una lingua quasi 
"depositandosi" in essa. è parallelo a quello che dalla cultura si coagula nella 
Nazione. la quale finisce con l'assumere la lingua quale denominatore comune. 
Lo stato nazionale che ne deriva. a partire dall' 800 (ma come sottolinea G.B 
Vico. i grandi processi storici hanno carattere ripetitivo) non può quindi venir 
compiutamente inteso senza coniugare strettamente il momento idiomatico 
accanto a quello geografico 4. 
Quali dovrebbero essere i contenuti di questo "momento geografico" 
suscettibile di coniugio. anzi. del miglior coniugio? 
Il quesito non è banale. in quanto due grandi avvenimenti stanno per 
modificare il sistema dell'istruzione nel nostro Paese. Il primo è l'introduzione 
generalizzata dello studio delle lingue straniere nelle Scuole Elementari a partire 
dall'anno scolastico 1992-93. Il secondo è dato dai nuovi programmi per la 
Scuola Media Superiore. i quali innoveranno profondamente l'insegnamento 
della nostra disciplina. Qualcuno dei colleghi delle Superiori si è giustamente 
preoccupato per questo "salto di qualità". che viene a introdurre tematiche e 
metodologie di spessore universitario. E' forse il caso che adesso siano gli 
"universitari" a preoccuparsi di alzare il tiro. elevando il livello di sofisticazione 
4 Questa associazione viene codificata nella seconda metà del XVIII secolo da 
Herder, ma la realtà è molto pii:• complessa di quanto comunemente si creda. Vedi 
al riguardo le considerazioni sulle "rivoluzioni lessiografiche" di Anderson 
(1983). 
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dei loro insegnamenti, onde ristabilire un nuovo equilibrio tra i diversi gradi di 
insegnamento. 
Cosa insegneremo allora ai nostri studenti? La linea tradizionale (continuo a 
riferirmi alle Facoltà "umanistiche") consiste nell'offrire agli studenti dei diversi 
corsi di lingue, quello che sostanzialmente si può definire un mosaico di 
geografie culturali differenziate. E' questa una strada gradita. anzi sollecitata dai 
colleghi di lingue. i quali, di fronte al continuo degrado della preparazione 
culturale delle nuove generazioni usano ancora scandalizzarsi per il modesto 
livello di conoscenza della geografia spicciola nei loro discenti. Ignoranza 
intollerabile perché rende difficoltoso il loro lavoro. in quanto le lingue sono 
basate su espressioni e termini spesso strettamente legati a realtà locali. delle 
quali i testi letterari adottati sono spesso nient'altro se non la glorificazione 
(Birch 1981 ). 
Permettetemi a questo punto una digressione, una "perla" raccontatami da 
un'insegnante di traduzione dairinglese in italiano. Agli studenti si raccomanda 
di non lasciare uno spazio bianco quando non si conosce l'equivalente di un 
termine, ma di cercare un'al tra via per completare la traduzione dei testi proposti. 
Quale non è stato allora lo sconfortato stupore del docente nel vedere che la 
studentessa 5 aveva sì, tradotto correttamente J'aggetivo new ma aveva poi 
dichiarato forfait, lasciando vuoto lo spazio dell'ignoto corrispondente italiano 
del termine inglese Delhi, che come tutti sappiamo. non ammette traduzione, 
essendo nient'altro se non la seconda parte del nome della capitale dell'Unione 
Indiana! Certo. dovendo lavorare con una lingua universale come l'inglese. il 
ventaglio delle conoscenze geografiche di volta in volta richiamate dovrebbe 
estendersi al mondo intero. cosa certo non ottenibile nell'ambito di un unico 
insegnamento. Ragion per cui. nel piano di studi tradizionale della Scuola di 
Lingue figurava, fino all'a.a. 1990-91 il Corso di Lingua. civiltà e istituzioni 
del paese il cui idioma è studiato come prima lingua (e cioè italiano per 
stranieri. inglese. francese. tedesco6). 
Tale corso. ora sostituito con una particolare disciplina di Traduzione, aveva 
articolazione biennale. e comprendeva un po' di geografia spicciola. Il taglio che 
i docenti tradizionalmente adottavano faceva sì che gli studenti, prima del mio 
<mivo. usassero chiamarlo "esame di geografia". 
Nell'ordinamento universitario italiano, tale disciplina compariva tra quelle 
"asteriscate", essendo presente sia nel gruppo disciplinare di carattere storico, sia 
all'interno di alcuni gruppi di lingue. Non si vede peraltro perché un 
S Del primo anno. quindi la responsabilit it del docente di geografia non era 
chiamata in causa. 
6 Sia le prime c he le seconde ricevono per altro un insegnamento 
quadriennale. 
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insegnamento di questo tipo, con valenze geografiche accentuate, non possa 
venir utilmente inserito nei Corsi di laurea in lingua. non fosse altro che per 
consentire agli studenti (molti avviati a divenire futuri insegnanti di lingua) 
l'acquisizione di un adeguato bagaglio di toponimi. Gli asterischi non fanno 
difetto alla fantasia dei colleghi che operano nel C.U.N. (anche se fra essi, 
purtroppo. manca la presenza del geografo!).Questa centralità del momento 
geografico fra le discipline culturali nate da una visione segmentata del mondo 
vede all'estremo opposto. l'emergere dall'ambito degli studi funzionalistici di un 
approccio "globalistico", al quale si ricollega in fondo l'importanza delle lingue 
come insegnamento di tipo strumentale, nell'ottica dei reggitori della cosa 
pubblica. 
Intendo riferirmi a tutto il vasto campo dei "world studies" (Hicks & 
Townley. 1982) che partendo da concetti quali il "villaggio globale" si muovono 
a livello didattico sulla falsariga della Raccomandazione adottata nella l8ma 
Sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO (1974). Essa indicava come 
obiettivo strategico l'educazione alla comprensione internazionale, alla 
cooperazione. alla pace. nonché ai diritti umani e alle libertà fondamentali. In 
questa prospettiva (quanto mai urgente al momento attuale) il documento 
sottolineava i maggiori problemi dell'umanità che necessitano di uno studio di 
tipo interdisciplinare. Questi includono la scelta tra la pace e la guerra. il 
razzismo, lo sviluppo mondiale. l'inquinamento e la conservazione delle risorse. 
E' intuitivo come nella sostanza, tutti questi temi non possano venir trattati al 
di fuori di una cornice geografica, ed in assenza di una cultura imperniata su 
concetti geografici fondamentali. Non desta pertanto meraviglia che dall'inchiesta 
condotta nel 1977-78 da D.Hicks nelle scuole inglesi (Global issues in initial 
teachers education: an overview), condotta nei collegi e nei corsi superiori per la 
formazione degli insegnanti. risulti come la geografia compaia al primo posto 
tra le discipline in cui le global issues sono insegnate (27% contro il 20% della 
storia; ma ad essa va almeno in parte ascritto il 17% della terza classificata, 
l'educazione ambientale, per ovvia similitudine di contenuti). Parallelamente, 
queste !ematiche risultano insegnate all'interno del 77% dei corsi di geografia 
(dopo il 100% dei contemporary studies) e sostanzialmente alla pari con gli studi 
ambientali (75%). Emerge a questo punto una triplice operatività del nostro 
ambito disciplinare in seno ai corsi di laurea in lingua. e cioè: 
l) la geografia intesa come disciplina culturale di base (geografia generale): 
2) la geografia intesa come supporto all'insegnamento delle lingue (geografia 
culturale del paese. o meglio. dell'area linguistica. es.: la Geografia dell'America 
anglosassone insegnata a Pisa); 
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3) la geografia intesa quale supporto alla formazione multilingue ed alla 
operatività concreta in un ambiente internazionale (geografia globale o geografia 
politica ed economica in senso ampio). 
A ben vedere. questa distinzione fa perno - almeno negli ultimi due casi - su 
un elemento tipicamente geografico quale è il concetto di scala. Concetto che ci 
consente di passare da una visione di tipo planetario a quella di specifici 
sottoinsiemi dell' "insieme mondo". 
Come si è ricordato. la scala a cui opera un anglista è profondamente diversa 
da quella su cui si concentra. poniamo. un germanista e financo un insegnante di 
cinese. Senza trascurare il fatto che per finalità particolari le scale possono 
ampliarsi a coprire porzioni più ristrette nell'ambito dei singoli stati (es. 
geografia regionale della Francia). 
E' evidente a questo punto che la necessità di rispondere in modo 
diversificato a queste esigenze di scala non può prescindere dall'esistenza di più 
insegnamenti geografici all'interno dello stesso corso di laurea. La realtà attuale 
vede invece spesso il docente costretto a coprire un simile ventaglio di obiettivi 
nell'ambito di un solo corso annuale. che deve venir articolato in modo da 
accogliere valenze didattiche estremamente diverse. 
L'esperienza pratica di chi vi parla ha portato ad adottare l'approccio 
globalistico per la S.S.LL.MM .. identificando quale elemento capace di unificare 
realtà diversissime il settore della politica e dell'economia petrolifera. Per il 
corso di laurea in lingue e letterature straniere. invece. si stanno sperimentando 
configurazioni miste. dove accanto ad un insegnamento formativo - articolato su 
una peculiare rilettura "a campione" dell'evoluzione del pensiero geografico in 
età moderna - si utilizza lo strumento delle tesine costruite su materiali in lingua 
originale per tendere ad una caratterizzazione delle singole realtà cultural-
nazionali. a scale diverse. Obiettivo finale di un corso di laurea è ovviamente la 
preparazione di una dissertazione. e a questo punto dovrei soffermarmi in 
particolare sulle tesi geografiche per Traduttori e Interpreti. a tutt'oggi 
prerogativa dell'Ateneo triestino. Ma questo è un altro capitolo, che eccederebbe 
i limiti e lo spirito di questa nota. 
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